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Frofesscr  WaLter H4jI,ISTEIN
Preeldent  of  the  Commission
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Lrr  vtlg
Counoil  of  E\rope
in  Strasbourg
19 September  1961
@ts$lvlr. Presid.ent,  La<lies and Gentlemenl
' 
0n behalf  of  thre Commission of  tho  Duropean Economie Community
I  again welcomn tho  practico  -  it  has almost  become  an lnstitutj.on  -
by which  once eachlyoar  tho  Sxocutivos  of  tho  European Communities
report  to  a  joont  session  of  the  Parliament  of  these  Corununitiers  .:.
with  the  Coneultativo  Assembly of  thc  Counoll  of  Duropo,  and.  their 
| ''  "
repo,rts  a.rof6f]6we,tr1  bX a  d.obato.  Jugt  as  our  oy,,n  Community Parliamont
is  an ind.isponsable part  of  our  Communityts constitutional  strueturc  -
sincc  lt  is  tho  institution  which oxorcises  domocratic  control  over
the  Exocutives  -  so  lt  is  sound.  that  ws should. all  bs  compellecl from 
.
timo  to  time  to  see ovorall  ,luropean responsibility  for  our  action  ro-
floctod  in  tho  d.sllberatlons  of  memboro  of  the  Parli.aments  of  the  Eu:ropean
nations.Thepo1iticalrrnd.mora1significancoofthisprocessisnot￿￿￿￿
d.irninished. but  on tho  contrary  rather  incr€'ased. by the  fact,  of  whioh
vrahavoboenawarewithrod,oub1od.sorrowirrrocorrtrnonths,thatnot
all  &\rropeans can tako  part  in  it  through  thcir  own frssly  electod.
roplsscntat  ivos .
My task  for  tod,ay is  groatly  facilitatod.  by tho  oxcollont  rcport
on  the  activittes  of  tho  l:\:ropaan  Parliarnont  which  wc havo  hearcl  from
M.  KitPTnYN"  It  provldcs  ospeeially  thc  mombere  of  thc  Cor,s:ltativo
Assumbly of  the  Council  of  truropo with  thc  comprohonsivo  survoy.they
noed.r not  only  of  the  activitios  of  our  Parliamcntary  institution  but
also  of  cverything  that, has happenod.  in  our  Comrnunitics.
For my part,  1d.o  not  proposc to  givc  any d.escriptivo  account  of
tho1atostd.evc1opmentsinourCommunity.Ishai1rathortryto￿
appraiee  what  has  been achicved,  or  to  nia,ko  such an appraisal
possible.  Tho prcsont  momont  is  cxpocially  propitious  for  such a
survcy  and  such  an  appt'ai sal "
At  the  ond.  of  this  yoar  tlia  Duropcan Economlc Community  vri1l
look  back on four  yoars  of  oxistence.  This  will  bo a moment  of  poli-
tical  and.  logal  sigtificanoe  bocauso tho  oxpiry  of  these  four  $ears
will  mark tho  cnd  of  the  first  stago  for  tho  ostablishment  of  thc
Community as  provid.ed  in  tho  Troaty.  Having  rcachod. this  milostone  it  is
particularly  appropriato  for  us  to  rofloct  whothor  our  Community,
s/o+a+l  ,  ,.f,,.
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whichhasbooninexistoncoforfouryoarsbutisthooutcomeof
ond'oavours  bogun  moro than . ton yoars ago, has prod.uoed.  the, oxpected.
xo.sultst whothor it  justifies  the hopes  which poopro  r.;rro,B  a in'lt 
'
and aro still  placing  in  it  that  it  will  provo to  bo ror  ttre good  of
t:
tlfo  UIornbO:'  .Statos^  of  Ti'lrr.r.nnn  hnd  nf  *1.:  :rr're.'l - '55t  u.  "auJ'upo  anc. oI  tlic  w'riole.wof-ld..  Such:a,r-cfi.ectj.on:,,,
is  d'oubly calIed  for  at  a mombnt  whon  s".r"r*fi Europea,n,stotro,:hjv6 
"' 
,,
mad'o  lcnown  thcir  intcntion'to  join  thc  Community  as Mombers  wittr. 
-li...
rights  and obligcrtions.
' '.'t  ':.
Insod.oingIshou1d,1ikor,vhereVorpossib1ctorcfertotho
Prearnb}ooftheTreatybecauseinitsfcv'iscntencoSwefind.rcf1ectcd.
all  thc  groat  alms which  the  Mornber  $tates  hacf in  mind.  when they  creatsd:  :
'  t  ",.'
T
Lot  us  soe first  what thct Comnrunity  is  to  mean  to  its  Member
Sta'bes.
1'  The first  aim we rnoat in  thc  Preamblc  is  tho  rcmoval  of  existlng:
obstaclos  to  trad'e.  This  impiics  a  customs unj.on and.  tho  othcr  ad.d.i-
tii'nal  mcasurcs  intend.od.  to  makc possiblo  thc  frco  rnovement  of  porsons,
sorvicos  atld-  capital"  Thc issuo  is  to  cstablish  ilro  conditions  of  a
d'omostic markitp  thc  froc  cxchango of  goods ancl thc  free  movoment  of
the  factors  of  prod.uction known as the  'mobillty  of  factorsr.
As you  arc  alvare thc  obligations  to  eliminatc  oustoms d.utics  and.  ,
qualit'itativo  rsstrictions,  whioh  aro  clearly  laid.  d.owrr  in  the  Tre5rtyp
have boon fu1fil1odl  tho  spccrl-up clecision  hng even meant grat  ccrtsin
provisions  afo  appliod  in  edvanco of  tho  tirne-table  prdscribcd  by  thu
Treaty.  At  the  end of  1!61,  that  is  to  say at  tho  oxpiry  of  tho  fir.st
stagcr  custorns'rorluctions  wil.l  have r$ached  40 /" and -  if  the  Govorn-
ments  confirm  the  sceond"  part  of  the  accoloratlon  prograrune -  thoy  will
go up to  Ja d/',  3y the  cnd"  of  this  yoar  quantitativc  rostrictions  be-
twcon tho  Mombor"  Statcs  on trada  in  irrd.ustrial  producto  will  also
have  to  hs  complotely  oliminatod..  rn  thls  respcct  r iberali  zation
will  thereforc  bc cotnplote" Thc first  approximation  of  the  national
customstariffstothecommon,.extarn*a1taqiff-whichisthtlothcr
ossontial  featuru=of  a customg union  -  also  to  be ,"oo*pti;;;"ir-*n.





facts  now faniliar  to  us all  Before  the  entry'i-nto,f,orce  or'ii,el:
' Treaty  the  olimination  of  custons  cluties  and.'the  total  abolition
of  quantitative  restrictions  stitl  seeinecl  to  many  politically
inrpossib1eand"economica11ydangerous..especia11ysinceother
endeavourg in  this  direction  had been fruitless,  rrnd  yet  this
4$tons_t nt:o  vrhich is  the  foundation  of  all  our  rrork ur,a girros  the
most clearly  visibre  expression  to  our policy  of  econonic integ_
ration  has already  been partry  i:ut  inbo  practioe,  rnd.eed.,  ,r* huu,
rushed' ahearl of  our  scheclure. The speed.-u1r  d.eci  sion  is  evidence
of  the Mer-rber  statest  read.iness  .to establish  the  cus.boms  union
as an integral  r,rhole; it  has therefore  strengthened  confidence
in  the  irrevocable  ectablishr:ient  of  the  Corninon  Market.
2'  vhat  j's  the  eeonornic  result  produced.  by this  progressive  free-
ing  of  trade  lrithin  the  conrraunity?  I{ere again  lre find  an &nslrer
in  the Preanble of  the  Treaty.  Thls  says that  the  Member  states * 
have set  themselvesthe  long-tern  purpose to  ensure social  and
economic progress  and the  constant  inprovenrent of  the  living  and
irorki'ng  conditions  of  thelr  peoples,  0f  course lre:lust  not  expect
the  desired  effects  to  make thernserves  fulry  felt  after  so short
a period.;  alsoe  \re nust  take  'd.ue aocount of  the  especialry  pro_
pitious  econornic trencls  r-rith which  ou:: countries  have been
favoured  for  several  years,  Nevertheless  ne can notethe  follorving:
{  lThereas the  average  annual  expansion  of  trade  within  the E
$ 
cornmunity  area vras  about  11%  before  the  establishrnent  of  the  -.\
Q connunity,  'bl,is annual  rate  of  expansion  has  novr  risen  to  2zo/o,  rn 'bther 
vovds  it  has d-oubled",  Hor.+ever,  there  has been an  incroase
not  only  in  trade  between the  l,{erirber  States r  but  also  bet'een
them and' the  non-nernber countrles.  o/hilst  there  rrere rnany  vrho
feared  that  the  establishnent  of  the  Conmunity rlrould have a  ci.is-
advan.tageous  effect  on the  non-nenber countries,  it  is  a  facb  that
in  particular  imports  fron  these countries  have also  mountecl  since
t'he establishllent  of  thq  connunity,  The annuar  rate  of  expansion







over  and abovc trad.e tho  fo]lovring  also  cLe'sclrt.os  to  be,  put  on
rocorcl  B
f )  Invostnont  within  tho  Conununity  has  grown oonsi-cli.;rab1y.  Sincc  the
ostablishment  of  tho  Comrnunity  the  annual  rato  of  cxpansion  in
invostments  has  rison  from  B to  Io  /o, rn  1960 is  rcachsd  1l  /o ana fho
196I  figurcs  justifytho  irope that  cven this  ratc  vrill  bc orcecderL"
Last  but  not  loast  the;re is  also  thi;  romarkablo  incrcasc  of  foreign
investment  ln  thc  Cornmunity.
ii)  rnd'ustrial  prod-uction  itr  thc  Community  has mad.c  vigorous  progress
iii)  consumar  pricos  are moro star:rc  than  bcforc
iv)'Traae  and ind.ustry have bcen ind.uced  to  aclapt thomsolves 1n many
wat's and qualitativo  improvemcnt of  proclucts has becn stimulated.
The interlocking  of  thc  six  national  cconomj.os  has bccn stepped up
to  an  oxtraordinary  cLcgrco  by all  kj.ncts of  links  betvreen firms  and.
by morc intcnsive  collabora.tion.
As I  have  said',  it  wculd  bc going  too  far  to  ascribc  'this  favou3-
able  courso  of  cvents  to  thc  Comrnunityts  customs noasureg alonc.  .rhcrc
canr  howover,  bo no d"oubt that  by  ancl largo  its  establishment  has  al-
ready  bocn  justified  by  thc  economic progress  macl.c  for  whlcl:  the
Community  has  provicLerl a  strong  impulso.
l.  For  tho  Community  i.s not  only  a customg unionl  it  is  muoh  moro
than  that;  it  is  an econornic  union"  I  again  turn  to  gre prcamblo of
tho  Troatyo  whoro it  is  recognizcrl  thatrrtho  r.emoval  of  cxistlng
obstaclos  calls  for  conosrtercl  elcticn  in  ord.cr to  guarantec  a stead.y
expansion,  a balancod  trade  ancl  fair  cornpetitionrr" This  languago
exprcssos as &n aint rvhat is  latcr  dcscribed  rn  tho  Troaty  as arrcomnon
policy  or  thc  approximation  of  po1-lcj.osrr,  Ancl  it  aLso shor,vs  ilrat  this
common  policy  is  thc.r  i.ndfspensabie countcrpart  of  tho  obolition  of
obstables  to  tho  froc  movcmcnt  of  good.s, pcrsens end.  oapital,  At  this
point  r,vc  rccall  a erltlcism  sontctirncs  levc1led,  to  thc  effect  that
thc  Trcaty  is  too  comprlicatad. and.  coukL in  praotice  havo  bcen limitcrl
to  the  provisions  ontho  abolition  of  obstaclos'to  tracle. Howcverramongst
o  o  rf  ,  r,-5-
Mombor Statos  pursuing  wid.oly  cliffcrent  oconomic and.  monotary  polioies  any
,t  nn{
T9f9^frg.qlp  _of trad"o vroui.r be,  if  /irilfossibIo,  then  at  least  oonstantly
calLed. intolquestion.  t  '
common  Marksf, is  bo bo fu1ly  ::earisod,  the  Mcmbor  statos  must so
far  align  their.policies  that  thoy  nced no longer  havc rocourse  to
protoctivo  action  amongst thomsolvos in  ord.or to  canccl  out  tho
offocts  o:fl  unoqual  cunditions  of  competition  or  of  othcr  artificial
d.istortiorrs"  Nowaclays  whon 'bhalc is  montion  of  common  policy,  we
gcnorally  think  first  of  tho  cornmon  agrictiltural  policy.  This  probLem
isa
quostion  of  vital  irnportanco  to  tho  Oornmunlty.
It  has frequontly  beon said  in  tho  coursc  of  rcccnt  months that
the  Comnunity has  fa11on  bchincl in  vrorking  out  this  agricultural
policy.  But  things  takc  timc  in  a domain wlhicb is  so varied  and so
vast.  Aftor  long  dolibr:ra'bions  v,rith tho  Govornmcnts and"  thc  clopart-
monts and. circles  conoorned., the  Commission lr.as  by  its  proposals  prrb-
vj.d.ed.  a sound basis  for  tho  preparation  of  d-ecisions which  it  is
hopcd that  thc  Councll- nay shortly  take,  Thoss arc  concrete  proposals
forccrtainimportantagricu1tura1pr,od,ucts,sctinagenera1concept
for  a  common  agriculturaL  policy.  Thc; goneral  line  of  tho  proposals
can bo put  into  a folv word.sc  thcobstaclee  to  trad.o aro  to  bc rernovecl
by  tho  ostablishmcnt  of  l|uropean market  organizations.
Considorablo  progross  has bctln macle  in  other  important  fields
toward.s the  claboration  of  a common  policy  or  an approximation  of  the
ind-ivid.ual states  tpolicios,  I  menti.on in  particular  the  flold"s  of
compctition,  transport  and commorcial  policy"  The ltilonot"Ty Committee
provid.ocl for  undcr  the  Trcaty  j.s working  i ith  ccnsid.erable  succ.sss. A
Committee on Po11cy relir,ting'to  f{conomic  Trcnds has bee4 set  up.  Theso
institutions  and the  rogular  contact  which the  iommission and its  s'taff
maintain  with  tho  Govcrnmonts and.  thc  various  national  dopartmcnts
provide  an opportunlty  to  c",nfront  vi"ews,  i;o cnquire  into  probloms  and
to  c.,rolvc oommon  solutions.
Thus -  hardly  four  years  aftcr  thc  ontry  into  effoct  of  tho  Trcaty  *
o,of,ro,1.,,-5-.r':,.
r  .. 
rta:'::
..: '
a.g:reat  stop  forward-'has  been  takon,  with  the  holp  of  ou1  rnstttutional
i^-J procedurese  tovrards the  approximati.on  of  national  policies  and-1  in
somo  gectorsl  Qven  tovrards a common  policy.  If  wo consicl.sr,how.'f-irm]y,-
get  and deeply  rootod  are  nati<,nal  traditions  and habits  of  thought,
we:may say t:hat this  is  a,lread"y  a very  satisfactory  rosulto  ,-. 
"'  ,  ',  '
4"IiraVejustSpokonoftheinstitutiona1proccd.ures'Theyascong
of, the- basic  charactoristics  of  the  Coinmunity. The Common  Market  cannot'
betrans1ated'intopracticobytheapp1icatit:nofafews1mp1e￿
substantive  and automatically  effsctive  ruleso  To acconplish  what  in
the  PreambLe of  the  freaty  is  callerl  rtcommon  action",  in  other  vrord-s
to  br5.ng about  a genuine  integration  of  the  markets  anrl national
oconomios,  institutions  aro  need.erl  vrith  Bowcrs d.ifferant  from  those
of  the  national  au'thorities,  It  is  only  in  this  way that  the  Community
can aot  and d.ecide in  fiekls  outside  tho  exolusive  compotcnce of  an
indivtid.ual  statoS  the  Community cen even ovcrrulo  a lviembor  State,  of
cour$e  only  in  fiold.s  where th6  States  havo recognizecl  that  powor of
decision.  This  guarantrios  that  the  Treaty  will  in  fact  be  implementod..
0f  aourse  all  of  us  who lvork in  ths  Institutions  of  tho  Community
realize  tho  deficiencies  of  the  system  und-er which  we work.  They are
to  a  largo  extent  connectoci with  tho  intorim  conclition  vrhich our  Commu-
nity  representst  after  all,  the  Conirnunity  1s not  itself  a  $tato  over  and.
abrbve  the  national  States.
And  Xetr  such as j.t  is,  it  worlcsg ind.eed,'it  has bcon working
with  und.eniabltl practical  success  for  al-rnost four  years,  It  would. bo
wearisoms to  rooito  tho  activities  of  the  various  Institutions  of  the
Communityo  Nevertheless  I  should. like  to  take  this  opportunity  to
thank  ou:r Suropean  Parliarnent  and  to  say  again  that  it  is  our  motivo
force  anrl our  support.
5,  Tbe''provisions  made to  cnsule  thc  irrevocable  implen:entation  of,
the  Troaty,  the  obligation  to  pursue a common  policy  .. accepted by the
Momber States  -  and.  the  instltutlonal  structuro  -  all  bhose show that
,  "./,  o  o?
r  ;.
-7  *
the  Troaty  of  Romo  ]ras  sprung  from  a lvill  for  unification  which ':  :
extendsbeyond.thepure}yeconomicsphero....￿￿
,tn
f,  The Troaty  is  not  only  a trad.o agroement. rt  is  a Treaty  of  a $--
f  new  kinct ancL  of  a much  iriidor scope. f n vielv of  other  and unsuccessful T.
R.- ebeginnings,  how could  one imagine  that  the  tiifficultics  of  such an
untertaking  and.  the  sacrifices  'to  bo macle  by the  Memb,:r  Statos  could.
have  heon acconplishecl  ba a  sinrple  link-up  of  commcrcial  and.  economic
interests  !  Certainly,  the  Treaty  is  io  give  each Mernbor  State  ecouomic
ad.vantages which  are  greeier  than  tho  sacrif  ices  it  has  to  malco,
However, a political  will  for  unification  v,ras  neocled  if  the  existing
structuros  wore to  be alterorl  ancl  this  rrpcaceful revolutionn  accom-
plished.  The purposf, of  t.ho Treaty  of  Rorne,  thon,  is  not  only  to
build  up a regional  economic systcrn. Nor is  it  only  to  recoglizo  gre
interd-ependonce  of  ouropean nations  on the  economic plane  alone,
cach nation  rcmaining  soverei-grr to  dertornine  its  ov,m  fat<,  ifi  all
othor  respocts'  The Prsamblo cl-car1y expresses tttat  thc  Treety  is
intond-ed-  to  establi-sh  t'thr: folrnclations of  an ever  closer  unionrr. IIow
could  it  be othervrise ?  lifhen  vsc  considor.the  significanoo  of  economic
policy  in  our  timc,  vrhen  wc realise  how deeply  it  affccts  ths  very
livelihoocl  of  eaci'r individ.uai  an<l  wha.t therofore  the  full  moaning of
economic integrat:-on  is,  t}-ren  we must  aclmit that  there  can be no
economic integration  without  j-'t entailingrand  even a priori  implying,
a certain  degroe of  more comprehensive, of,  in  fe',ctr political  intogra-
tion"  fn  a world. in  vrhich economic problems are  no longor  really
d.istinct  from political  probj..':irs  read.iness for  oconomic intcgration
becomes  i.mpossible withoutlr,coeptance of  an cffort  to  establish  closer
solid"arity  between tlio  partieipating  statss.
In  our  six  countries  we have bogt:n :.16  note  these  cleoper effects
of  the  cornmunity"  The applic..tion  of  thc  Treaty  has 1od,  bo.th those
responsible  and-  the  general  publi.c  to  a d-iruct  alvf:rcnoss of  ilre
solldarity  botweon  our $tatcs  end pooplcs;  a solidarity  which is  no
longer  purely  economic, but  covcrs  trll  tlre  intorests  of  our  countries.
This  trcnd  has found-  its  ntost rccent  confirmation  in  thc  jgint
,rrfa*-  B - 




statement  adopted. on  18 July  in  Bonn by  the  Hoads ef  state  or
Government  of  the  six  countries.'rXn  the  word.s  of  their  declaration  ilre.y
have  decid-ed t'  to  give  shape  to  bhe will.  for  pol.itical  union  which
ls  already  implicit  in  the  Treaties  establishing  tha  Er.rropean  Commu-
nitiesilg  a  Itstatutoryrt  form  is  envisaged-  to  that  enrL.  F\rrthernore  -
and'  I  should  lilce  to  emphasize this  here -  they  have, with  a view  to
the  furthe::  development of  the  existing  Communitj.es,  decided  to  have
a study  rnade  of  the  proposals  contninecl in  the  resolution  passed hy.
the  suropean  Parliament  on 29 June.  r  need not  here  reoalr  the
content  of  these  importani;  and fund.amentbl proposals.  fhey  a1t  point
1n the  d"irection  in  vrhich the  Community  of  the  Six  has  been constantly
noving  si.nce its  inception  ten  years  ago,
This  then  is  a true  picture  of' the  first  results  attained, withln
the  Cornmunity  sj-nce the  begiruing  of  1p$8. Let  nle sum thenr  up  briefly  3
r') a lalge  part  -  alnost  half  -  of  the abori.tion  of  customs and quotas
has been accomplished;
il)  ?he Communlty has helperL to  maintainthe  favourable  econonic  trend
ancl contributed-  to  the  expansion  and the  dynamism of  the  lviember
States I  econornics  I
j"j.i)  A beginning  has been made with  the  approximation  of'  the  Member
Statesr  economic policies;  importan't me,lsures of  conmon  polj.ty  have
been pnepnred anil brcught  to  the  poi'i  of  d.ecisiong
tv)  ftre  organizational  mechanism ha.s proved  itself  ancl is  on  the  whole
functloning  eff ectively  ;
v)  The Cernrmunity'  is  arousing  a  greater  awa:reness  anongst  the  general
public  of  solidarity  between the l,{ember  Stiites  ancl it  :$  the  found.a.-
tion  for  closer  political  association,
.../..,-  q -  '  ir  ":
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groat  importanco  in  the  oyes  of  the  otherr countrios  of  thtl  worl,1,  evon
beyond ths  confines  of  Duropo" 0n ths  wholo its  crreaticn has becrn  rc-:1
ooived  wtth  approval  and"  gyppathy;in  many countrios,  ancl especiall;r  in,,
the  Unitorl  States  of  Amarica,  govornmont and loading  cj.rcles  havo
graspod  tho  signifieanoo  of  this  new step  along  the  road. to, Europsan
unity  and havo realised  tho  promioo it  holds  for  the  maintenance of
peaco and"  stability  in  this  part  of  thc  worId., so froquently  torn  by
intcrnal  conflict.  IdovorthcLass conce.rn  has boen oxplessod in  cortain
cirolos'-  no d.oubt in  all  good faith  -  and to'that  oxtent  vro  havc
been criticized-.  laio  have bcen s6€,tieed.  of  warrting  to  kecp  aloof  and.
followj'ng  a policy  of  autarchy  -  at  loast  of  promoting  the  internal
trado  of  the  community,,  only,without  any consideration  for  our
oconomic rolations  with  tho  rost  of  ths  worlcl.  0f  courge we can under-
stand  this  anxloty;  for  is  not  the  community thc  worlcl's  largost
market  for  imports  ? At  a  tlme  which  is  markcd by  the  growing  economle.
ln'tordepend.once oi  all  peoplos  and by  the  need-  to  raise  the  standard  of
living  of  nations  in  so many aleas  it  would  ccrtainly  loact .to the
gravost  results  if  the  Community  wcre  to  fo1low  a policy  of  isolation.
But what has boon our  attitudo  in  practiao  ?
In  tho  first  p1ace, r,ve  havc not  failod  to  oxplain  to  the  othor
csuntries  tho  poricy  which  th<, fssaty  itsolf  proscribcs  for  t.hc
Comrnunity's  rolations  wlth  tho  rest  of  the  world.  rrdo  have rooallod
that  in  tho  Preamble of  the  Treaty  the  lviember  statss  declaro  thelr
dosirs  to  contributc  trto the  progrossive  abolition  of  rcstrictions
on intornal  traclerr, and that  amongst others  Article  110 of  the  Treaty
statostheirrtontiontocontributeinthecommonintcrgsttttotho￿￿
harmonious  development  of  world  trad.orr" In  rny first  address  to  tho
European Parliamont  on 20 March lg58  J  accordingly  said  that  tho
Community  must ond.eavour to  enter  into  this  coexistcnce  wiilr  the
c  a./  a  r  a
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about  our  intontions  or  our  ainsS  in  particuLar  vrc have rcpoa.+6d  thert
the  community  was brought  into  being  to  achievs  intcrnal  progress  and
that  by this  it  would contributc  to  tho  common  weerr  .
I{avc  our  d-c'od-s  borne  a1J  thie  out  ?  I  belicve  that  we have  no  rea-i
perhaps  tho 
'.
mos't irnportant  factor  on rvhich trade  rclations  botwcon ourselvos  and.
tho  rest  of  tha  world  dopt;nd."  Thc Troaty  itself  la.ys clown  most  of  thc
lcvel  of' thc  ta,riff  t  an accorclance  with  thoso  rul.es of  C/LTT  which  sot
its  trppor llmiti  for  a cc::tain  nurnl:cr  of  goocls  this  had to  bc dctcr-
miricd.bynogotiations.amon8*tireMemberStates.Thectrstomstariff
itsclf  h*s nof,  yet  como  into  forcc.  yet,  as r  havo said,  a first  jo  /,
approxination  to  it  of  the  nartional  tariffs  of  the  Mcmber statos  was
aI::ea{.y cffectcd  at  tiro  boginning  of  this  year.  This  new customg
tariffr  whioh cortain  states  look  upon with  conccrn,  is  6owovar by no
mcans  unalterabLc  although  its  basis  is  porfcctly  lcgitimato"  First  1t
was laicl  before  GATT  anri subjoc'Lecl  to  the  proccclures  siipul4ted  by  the
Goneral  Agroement,  the  Community  ctoing evorythlng  vrithin  its  power to
take  into  account  tho  intorosts  of  non-mcmber countries  through  con*  :
cessions  whlch  in  many cases go far  boyond what  the
comnrunity  felt  to  bo thc  moasure of  its  obligation.  &toreover  the
commission has approvcd the  proposal  of Mr.  Douglas Dil1on,  the  units,j,
$tates  $eoretary  of  thc  Treasurye  that  thorc  should. bo general  nogo-
taations  for  a considcrable  loworing  of  tariff  baffiors.  To facilitato
the  rapid  progrcss  of  these  nogotiations  the  Comrnunity  has  even pro-
posed'  that  the  countries  concorncct  should  camy  out  a zo % across-tho-
board tariff  rcduction.  Evon bcfore  tho  nbgotiations  started.  the
,orfrn-11  -
coemumitS' has  carri-ed  cut  thc  first  approxj-matlon  of  nationai  ,custonis  , ,
tari'ffs-to  which  r  have  refemecl  oarlier-  baced  on a  commonl.,customs 
''
tari-ff  reduceeL  hy  2O /'.  fhese  dccisions  give  ccincreto  prorlf  lof 
.,',thu




ad'opt a  simi-Lar  atti-tttd,e  so  as  to  enablo  the  Community itself  to  pro-  ,
aecd"  a3'oreg  ihls  cctrrse.  At  any  rate  wo hop<.i  that  the  negctlations  un6*3-:
"taken '  il'r s&Tf viill  be profitahle  anrl will  contribute  to  an o*p*r,*iop
of,  l.rorl_d. trad.e.
Hoirever,  what  tb,e sonmuni-.ty  has  done  in  the  fielrl  of  trade  has
not  hclen its  cn}-y ccnirj-butiori  tostrengthening  the  economic  potential
of, th+  free  l','orl-rL.  After  the  war,  whcn Europe  was lickirtg  its  rvound.s,
qoiiag  ahca,rt  reith  i.ts  reconstrustion  ancL  attornpting  to  make up  its
lcerraSro the  {.}nj-ted $tategr€Fe  vjrtually  alonc  Ln  caT1ying  the  burclcn.
Thi-s coosi'eturi  r-*.  the  first  placc  of  maintaining  and rcviving  the
'ii;est+era  ecosiorryrnct. to  rqcnij-on the  rlcfenco  burd.en,  The past  fifteen
years  ""girq;n  irialgro  sountries  ind.eed.  marle considerable  pro€lress  involved.
ajj  evor  gro*'rilt,3 ilrerease  in  thc  bnrd,en should.erecl by  our  friend.s
across  the  irtSantie.
In  our  opini-olt  ihtr  EuroFaan Econc,mic Community now has  an  osson-
ti'43- 6rart  to  Flay  in  tliis  clevelopment.  The  rehabilitatccl  Er,rropoan
ccuntrios  m.tst  -l}ol'r  togcther  assumo thoir  share  in  tlre  ever  increasing
t'as}<s of  thc  'i'ro:r}"trns  leading  pov'rars. Thc  Conrmunity has  at  its  disposal
an econ*Isi-c arca,  a potcntial  anrl opportunities  vrhich are  well  suitccl
to  hc}p  ir-a  stabiliring  iiho balancc  of  forcss  in  the  worId..  tilo
sorn'ctimes gc+a  thei  inrprcssion  that  Europeans  themselvse  clo not  always
fu13'3r real-i"se  tlro  nragnitnclc  of  rrhat  thcy  have  und.crtaken  nor  the  scopo
of, tbc  taek  te  bc performe'J..  0n the  other  siclo oi'thc  Atlantic,
holir'ever, these  iras  never  bcen  any  d-oubt about  the  part  which  a  strong,
un1ted  an'ad  prcspcl'ous  Europe  can  piay  on  the  sirlo  of  frccd.om in  thc
conc*rt  of,  n:owers.
,  "./.,.:i,::;.'i.
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Perhaps you vrill  aI1ow me to  repeat  whnt  I  have recently  s&id
in  this  House 3 fr in  the  long  nrn  the  functioning  of 
'the 
new economie
order  inthe  West depenrls  on the  fact  that  a centre  of  attraction  is
arising  in  Europe lrhich  is  ce.pable of  bringing  together  the  nations
of  our  contj-nent  and of  fonning  thenr into  a ,irhole that  wil-l  aet
together  B.hd  und-ertake its  ovrn share  of  responeibillty  in  an Atlentic
partnershipfr.  The road  towarcLs  this  partnership  has alrencly  been
napped' outr  as  the  United. $ttrtcs  hl:rve  declared,  their  read.iness  to  enfer
tne  new Organlzation  for: Economic Co-operation  and Development (OgCl).
We are  confid-ent  that  collabori:tion  there  rvill  even give  aclcled
strengith  to  the  bond.s  linking:  our  friends  &cross  the  Atlantie  ,,vith
the  countries  of  Europe.
2'  Before  I  close  rvlth  a review  of  the  situation  in  Europe I  should.
like  to  say  a  few words on  the  interest  taken  by  the  Conraunity in
build.ing  up  the  development countries.
This  interest,  too,  is  c.l-early expresged  in  the  preamble  of, fhe
Treaty  where  1t  is  saici  that  the  i'tiember  States  intend.  to  confirrir  the
solidarity  vrhich binds  Europe and the  overseas  countries  an1 d.esire
to  ensure  the  development cf  their  prosperity  in  acc6rd.ance  with  the
princlples  of  the  Charter  of  the  United  Nations.  This  aim  is  tranelatecl
into  practice  by a systen  of  association  between the  comnunity and.
those Afrir:a.n territories  which were d.ependent  on a Member  Stete  when
the  Treaty  vras ratified.  This  is  not  the  cccasion  for  a d.etailed
appreeiation  of  the rvay in  which  the  associe.tion  policy  has been  ;..
applied'.  I  feel  that  its  va:lue is  sufficiently  proved by  the  fact  that
after  they  had attained  ipd"ependence  virtually  aLl  the  teruitories
associated  at  the  time  of  ratificatir:n  expressed a d,esi-re  to  continue
their  association.  Their  desiy'e corresponds to  that  of  the  Cornmunity
vrhich is  at  present  examining the  content  of  a  second.  Association
agreement  to  enter  into  force  on  1 January  1963 ryhen the  flrst
Agreement expires.
,  .  '/ o.._11  _
Tho Community  is  also  taking  an activc  intercst  in  tho  other
d'ovelopmertt  countrios.  Ts is  awaro 6f  tho  consid.erable  role  vrhich it
oan play  in  this  fiold  becausc of  its  position  as tho  vrorlcl.'s  largest
importor  of  raw materialb,  Thoreforo  it  has  in  particular  takcn  part
in  the  work  of  the  Development Assistancc  Group (lac)  and.  rvill  continue
to  make every  contribution  in  its  pov,rsr  to  thc  sucocss  of  this  unrier-
taking.
3.  Iret us  finally  glance  at  the  position  of  the  Community  in  Europc
it s,sl  f .
In  the  Ouropcan non-mcmboXr  countrics  its  establishrncnt  has  on
thc  wholo calLecl forth  roactions  similar  to  thosc  I  have just  closcribcrt,  :
exccpt  that  they  l'{crc even norc  intcnsc  becausc thc  countrj.es  conccrned. 
'-
arc  our  immed-iatc  neighbours  and natural]y  fcel  noro  dircctly  affeotc6.
Not  only  has  tho  Comnunity beon accuscrl of  a trencl  toviards  autarky
or  protcctionism,  it  has also  becn rcproachcd lyitir  lntrod.ucing  , 
'
t'd  iseriminationil  r  sllitting  Europc,  ilnd ag6ravati-ng the  d  iffercnccs
betwoon what is  gonerally  known as rtgrcatorrr a4c1  rtlittlcn  Europe.
I  certainly  would. not  v,iish toclay to  revcrt  to  these  o1d"  d.iscus-
sions'  Tn thc  past  I  have hacl  rcpoatcel opportunlty  to  spcak to  this
i{ouso on this  subjcct.  1To  iravc always  a.pprcciatcd  t}rc  anxicties  of
our  Europoan  ncighbours  and  friend.s.  itlhilst  i,vc  for  our  part  havc  unclcr-
takcn  tc, carry  out  a  geiruine  ocoi.iomic  intcgration  and to  1ay thc
found-ation for  evcr  closor  political  association,  wc havo realiseil
that  cerbain  nci-ghbour  countries  arc  not  yot  viilling  or  ablc  to
accept  thc  sanc  ccrrrlitions  anct to  proccod. aloirg  tlic  sarnc  roa,l.  Thcreforc
wo quite  und-i,rstood Yrhcn  thcy  oncleavoured to  work  out  eyote's  which  wcre
to  cnablc  them to  enjoy  the  bcncfits  of  thc  clirnination  of  traclc
obstacles  rvhilst  allovring  thcm to  r:omain apart  fron  an unclcrtaking  thc
alms  of  which  thoy  fclt  went  too  far.  Whcn l  say tlr.at wc unclurstooci thc;
couclusions  d.rarvn  from  thcsc  views,  f  of  course  clo nr:t  irnply  that  we
consid-crod thcm comcct,  l-o't alonc  suitablc  for  acloption by ourselvcs.
.  o,/  r.,-14-




,view  of  political,  and. oconomic'rd-ovoroprnonts  in  Jlurops  and. the
vrorld. has  always  1otl us  to  tho  conclusion  that  if  f,t-rropo  is'to  moct
'15s  challenge  of  our  c+go  it  is,gsscnt'iaf  that  stoacly'  p1ogrosq.  ;e':,  del '
rn  ttro  establi:shment,'of  ourt,community" ,[J:at  is  why-:we-'have  again,ancL
"giitt  pointed. to  tho  invitati'oar'to'thc  other  peoplos::of  'Eurqpo 
to,.  .,-,1
join  'in 
our  cfforts  lvhich  is  ooRtained  in  ttic  frea*blo'  oi'olr*  t""rty,
'f,b 
havo  theref  oro  always  st.rossocl thc  Fllf  cy  of  the 
',iopcn 
rloorl!,  whtch
is  d.srivecl clirootly  from  thc  tcxt  of  thc  Trcaty,  and  amphasiscd thc
facilities  for  memborship  or association'*rhich  it  offsrs  to  tho  othor
countries  bf  Ourope.  Torlay,  almost  four  ycars  aftor  tho  cntry  into
forco  of  thc  Troaty,  v/;  aro  glaci  to  find  that  ths  Govornments of
scvoral  Duropoan countrics  havc  como closer  to  our  vicvrs and.  havc
givon  this  concrete  oxpressi.oir by asking  tho  Community to  consid.cr
thoir  ad.hosion
You will  llov/ oxpect  thc  Conrmissic,n  oJ' the  lluropcan  loonomj-c
Community to  commont  on thc  most  irrportant  ovc:nt vrhioh has  oscurrod.
in  tho  Communityrs  rol,ations with  its  noighbours.  r  rcfcr  to'tho
application  by  serroral  trluropcan $tatos,  Dennri:.rk,  Ireland  a.nd.  i1  par-
ticular  Great Sritain,  for  negotiations  vith  a ,.vicw  to  their  possible
mombeirship.
I  bolicve  i'b will  be appraciatecl  whcn I  say that  thc  sta'bc of
tho  proccod.ings will  not  pcrnrit  of  a vcr.y d.ctailccl statoment.  I  clo not
have  in  mind any ta.ctical  oonsiclerations  concorning  tho  immincnt  nego-
ciatione  bctween the  Comrnunity  and-  those who vrish to  join  it,  I  moan
that  tho  Cornmunity  itsolf  hao not  yot  ctrncLud.ect  1ts  clecision  pr,oocd.ure
evon so  far  as  thc  most  imrnacJiato  prococlural  issuos  aTo concernocl; &s
you  knowr thc  Counoi.l of  Ministcls  of  thc  Cornnurnity  wtI1  tleliberatc  on
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thoso mattcrs  for  tho  first  ti-mo ncxt  wcek. rt  is  not  for  mo to
and-ioipatc  'tboso  clelibcrations  in  any way.  Thcrofore  anything  r
oan .8&X  at  tho  notrrent  must nocossarily  bc  sornowhat  hypothetical.
fJ  can givo  you  t}-io olenents  of  a  si,*tcment  rathor.than  an actual
stal.omcnt.
Iespitc  all  tl:cso  rcscrvatic,ns  conncctsd  with  procodurc  I  should-
1ike  to  placc  oir thc  rccorrl  of  this  Housc tire  statcment  issgod  by'ty16"  ''
Comnrission of  thc  Irbropeiln Econonric Cornmunity, Tho Communiclu6  rr,,hich
it  publishod-  on 1 August  1961 .reacls  as  follovis  , 
'
rr Thc Commissinn of  thc  EuroFoan Jlconornio  Conrmunity  has  takcn  boto
with  vory  grcat  intcrost  and livcly  satisfaotion  of  the  rleclel:ration
mado by  tho  Primc  ministc::,  Mr.  I.Iarold MAC&IrLLA}I,  crn  thc  subjcct  of
Grcat  Dritaints  aclhcsion to  thc  llr:ropcan Economic Comnrunity. Ths
Cornmiss:lon  consiclors this  a turning  point  ln  postwar Xuropcan politics.
Tho Cornmission  rc;garcls it  as a  frosh  rocognitj-on  of  1hc  oconomic and
political  value  of  thc  r',rork  of  Europcan intogratir.,n  unclgrtakon  sj-nce
1950.  It  is  particularly  p;1at1  to  notc  tho  very  apt  torms in  tho
British  clcclaration  accorcling  to  which  thc  freaty  of  Romc  has  an
intportant  politlcal  objoctivo  vrhioh cc,nsists  in  promoting  unity  ancl
s'bability  in  f,uropo,  osscntial  factors  j-n thc  struggle  for  liberty
and.  progross  thruughont  thc  worlrl.
It  reco€lniscs,  no lcss  than  tiro  Sritish  Govcrnmcnt,  thc  extent  and.  thc
difficulty  of  tho  ncgotiations  r,vhich  arc  to  bc begun. For  some  months,
thc  Commissiun  hns bcen stuC;iing the  problcms raisacl in  the  caso of
ad-hesion for  Grcat  llriterin  ancL  for  iror  vnrious  partncrs  on the  onc hilncl,
and for  tho  Comtnunity  on tho  othcr.  It  is  rcsolvccl  to  bring  1ts  fu1l
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.  to  the  realj-sation  of  this  ncw stop  in  tho  econor,iic  anrJ  poli-ticnl
unification  of  E\rropor and thoreby  to  tightcn  the  boncls  which  11nk
tho  free  worlcl on both  siclcs of  tho  Atlanti-c.rt
I  havo nothing  to  add to  the  substancc.  of  this,  except  that  the
applloationsfor  mcmbershlp  are  by far  the most important  event  i-n.11re
short  life  of  the  Comnunity.  They are  the  most irnprossive  evj-rle;ncc
of  tho  general  recognition  that  v/e wercr right  to  builcl  up  this
Community, that  it  is  viablc  ancl fu1l  of  promiso"  ri/o  can say lvith
satisfaction:  the  Commulrity  has  fnund- acccptance"  This  is  tho  rernarcl
for  the  stoaclfastness with  which  it  has followocl  its  course.  For
Great  Britain,  thc  logical  consequences  of  thc  ovonts  sat  in  motion
may meail  a turning  point  1n its  relations  rvith  thc  continent  of
Durope.
I  shoulcl  hovrever lj-Icc to  acl.rl  a  fcv,r worrls  on  tho  impcnciing  nogo-
tiations.  If  I  confinc  myself to  thc  casc of  Britain,  on which -  if
only  to  savc encrgy -  wo must concentrato  morc in  tho  initietl  stagcs,
without  howovcr leaving  out  of  account tho  care  of  the  othcr  countries
willing  to  join,  this  in  no way implios  any d.isresl.rcct  to  tho  lattor"
You will  also  approci-atc that  f  wirr  not  today  touch  on thc  problems
which arisc  ln  connection  with  tlic  othar  lluropean countrics,  especi-ally
the  ncutral  olles'  It  is  of  cuurse in  tho  first  place  up to  them to
deciclc their  policy  in  the  ligtrt  of  flrc  nc;w  sltuation.
Naturally,  the  ad.hetsion  o1,  sLrch  a  grcat  country  as Britain  yrith
its  world-wicle rclations  ancl  obligati.ons  glvcs  rise  to  a larg<; numbor
of  problems which  arc  as rveighty  vritb  rcgarcl  to  thc  importancc  of
tho  intcrests  at  stako  as thcy  are  complcx in  thei-r  multiplici-ty  ancl
in  the  overlappi-ng of  issues'  I  can at  ihis  stage  only  lame the  most
lmportant  of  thern wiilrorrt  going  into  any detail  B
j.)  Thc agricultural  problcms,  bo-bh  in'tcrnal  ancl exte  rna]"
t
ii)  .Tho 
quostion  of  a futuro  conrmon  cxtenral  tariff,"
iii)  lhe  probloms arising  from Creat  Sritainrs  trad.itional  Commonwoalilr
' 
rolations;
,  r  rf a  r  aat
iv)'  rno  cluestion of  the  association  of  furthcr  African  torritories  v,rith
the  Coruntrnit;',;
v)-  ttro  probloms  vrhich atr oxtonsjron of  thc  Communlty  would. entail  for
its  Institutions.
The first  imp::cssiu11  wo got  from this  list  -  which  r  ropcat  is
not  complcto  -  1s  that  tl'iosc vrore rash  who in  thci-r  irnpatience  inclincd.  "
to  interpret  any hesitancy  or  doubts  on the  part  of  thoso who boar
rosponsibility  in  Britain  as a sign  of  arbitrary  avorsoness" Tire
catalogue  I  havc  racitcd,  reflccts  tho  facts  as  they  are.  ft  runs  through
the  at  tlmes  brilliant  rcasoning  in  thc  lcacling  British  papcrs and
periodicals,  not  to  mantion the political  rlcbates in  thc  institutions
of  thc  British  Comrnonvrcalth'  Lastly,  its  cssentials  arc  containccl in
the  very  application  foi:  tho  bcginning  of  ncgotiatlons  subniitted by
tirc  British  Governmcnt.
Clcarly,  if  thcse  cLifficultios  arc  to  bc ovcrcome, the  first  rc-
cluiremcnt  is  that  thc  British  Govcrnemcnt shoulc] put  the  problems  in
& concrote  forrn. This  is  not  a tactical  d"evicc to  placc  thc  wholo
burden of  the  application  on thc  vroulcl-bc  ncvr  mcmbcr. As tactics  thls
might  well  bo risky,  and in  vj-ew of  all  thc  factors  rvhich, though they
arc  not  immcdiatoly  involvocl  in  thc  ncgotiations  nevertheless  havo a
bcaling  on them,  i't  rnight  proclucc -  an equallly  tactidal  -  list  of
maximum  clernands.  rt  cloes, howevor,  fcllow  from  thc  fact  tirat  thc
Community  which  thc  new mcmbcrs  rvish'bo  join  alrcad.y exists.  r;/e  can
imagine  that  tho  olcl nombers vrir-L foel  that  vrhcn  they  concludccl gre
Troaty  of  Rome  they  had to  facc  problems similar  or  analogous to  t6ose
confronting  any applicant,  ancl  that  thcrcforu  thoy  vrilI  assume  the
same answers to  hold. gooclg thcy  may fcol  that  whoevcr d_enres  this
should prove his  casc.
Only thc  negotiations  will  show to  what oxtcnt  this  assumptlon is
conect"  Optirnists  alrcatly  feel  that  acccssiL,n could  take  placo  r,.rithout
delay  and all  the  rest  be left'bo  proccclnri; vilthin  tire  Cornmunity.
aa
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They are  right  at  least  to  the  extent  that  the  existence  of  the
cot:utunity lrith  lts  main ch:.:racteristics  clearly  d.efined.  1s
bound to  ea,se  the  task  to  be acconprished in  the  negotiations.
Nobody  irants to  pretend  that  for  the purposes of  these nego-
tiations  the  comnunit;r  does not  exist,  and to  renegoliate
the  Treaty  of  Bone. After  all,  what courcl be the  purpose of
this?  could  it  be to  prodr.ice  a cross  betveen oEcD  and the
council  of  Europe by  rovrering  the  the  comnon  denoninator  of
both  institutions  through  aci.dinlq  them togeilrerraand  by  d.is-
pensing  nith  the  very  acLvantages  which  make each of  these
organizations  superior  to  any other?  r  refer  to  the partici-
pation  of  tho  united.  Stotes  of  .'Berica  ancl canad.a  in  OECD  and.
the  participation  of .reutral  European countries  in  the
council  of  r;uropb,  Iirobody  has  rnything  so absurd  in  mind.
Even though,  therefore,  the  optimists  nay not  prove  to  be
rightr  even though protracted.  negotlations  may  be necessary,
the  existence  of  our  comnunity,  the  fact  ilrat  it  has proved.
itself  ,  eind.  the  resultant  poirer of  conviction  j.nherent in  the
solutions  it  has founcl, are  all  constructtve  factors  of  funcla-
mental  ir,rportance.
that  r  have just  said  of  course also  has practi.cal  sig-
nificance.  The conviction  rvhich r-re  have always held  and stirl
hold  unchanged  is  that  the  substantive  rules  and the  institu-
tionar  sotup  of  the  Treaty  of  Rorae  ansl/er  to  the  miniiltr& r€-
qui::enents that  nust'be  n-'t  if  a r,-rorkable  systen  of  cconomj.c
lntegration  is  to  be initiated  and kept  in  operation,  1'Ie
look  upon econonic integration  and the  solidarity  uhich  it
produces a,s  the  prerecluisite  and indispensable  foundation  for
the polltica1  coaLescenee  of  our nations. 
,
Let  me close  my report  lrith  a  consid.oration  of  thc  lessons
we nust  d.rarz  froni  the  foregoing  for  our  future  &ction.
'.  L  few points  sternd  outc  the  Treaty
application  has protluced good.  results  in
as rn  the  econoraic  sphere.  1-he  policy  of
ever  s{;roni,'er and
hag  been appIied..  Its
the  political  as  well
naking  the  Conr:runity
,../.'.'t




has bcou crownerL  v*ith.sucoes$"  rt  has convj-ncorl  the  hositant,
i  tho  rirndocided, and thc  ttnbelioving  that  thc  procoss  of  economic inte-
i  gration  is  a  reaLity  and will  unfold  irrersj.stlbly  and irrovocably.  In .
,,  ono word., this  policy  lias  createct certainty  ancl confid.cnco.
This  applios  not  only  to  tha  past  but  also  to  tho  future.,  .fm'  l
und'ertaking,  a pblicy  rvhich has  prod.uced positj-vo  rcsults  must bc
continued^  with  undiminishod  resolution"  Our Community  is  not  static,
it  is  a  constant  evolution,  Its  rythmn  is  cloterminocL  in  tha  first
place  by thc  rules  of  the  Treaty.  In  acidition  tho  clictatoe  of  oconomic
corfinon sonser  but  also  thc  urgent  clemand-s  mad.e  on us  by  p.olitical  cvontsr'
inftruencethepaceofourprogIesS.Suchaprocesscannotbehaltec1'
lloithor  the  Treaty  obligations  to  which v/e are  eommitted nor  tho
economic and political  interes;ts  involvecl u,ill  aLlow this.  I  d.o  not
bc1i-evcthatthostai;emen.boft}risfactoou1clbemieintorpreted,,We
must  contj-nue on our  road  vrithout  pause if  success is  to  crown what  vre
have built  up  aird in  rvhich our  friend-s  vrish to  participate  soon.  They,
too,  will  surely  unrlcrstand  tha'b tho  Community  wishes  to  remai.n true 
''
toitspastanc}tot1rcpicturer.;hichitirasproscnterltothem"3y
quickly  enterlng  1ni;o tlio  cc^ling negotlations  they  vri11 ad"vance  grc 
:
clateonwhic1rtheycansharein.i;heac1vantagesoftheCornmunityanc1.in
the  great  promise  which  it  holtr.s out  to  al1  our  nations.' 
,., 
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du Prof.  )r.  Walter  HAILSTEIN
Prdsident  de 1a Conirrission
Ce 1a Ccmmunaut6  Econorniciue  Europdenne
i  la  r6union  jointe
de l-'Assembl6e  Parlementai-re  Euron6enne
et
tle 1  rAssembl6e  Consul  tative  du Conseil de I'Europe
Strasbou:rg, 1e L9 septembre 1951
-a5--e!Monsieur 1e Pr6sici.ent; IViesdamose  Messicurs,
Cette  fois  encore je  me r6Jouls  au nom cLe  Ia  Corrm'ission  ae ra  ::
Comnurlaut6  6conomiclue  europ6enne d.e  lrusage  -  orr peut  mOme  d6j;  parler
drune  pratique  inetitutiolnaliede  :  quj. veut  qutune toi,  par  arr..'ielr"'
Exdcutifs d,es  clqnruqSut6lut'o,r*op6ennes  pr6sentent  un,r'- t";;,  ,un.rr.u* ,
d6bats'i  au cours d.irtrre  session conrmune  d.e  1rAsg.enb16e  parlementaire
de ces Cornmunautds  et  de lrAssemb-16e  oonsultative  du Consei,I dE,  ,- ,
lrsurope.  De m6me  Que notre  propre  Assenbl6o  parlernentaire  est  un 
' :'.',
616ment absolument  indlsperisable  du systbme instituticnnel  a*  ,rotru
clrununaut6 -  en  tant  qurorgane  exergant  Ie  contr3le  d6mo,.ratique  sul,
les  Exdcutifs  -  crest  rme saine  ccntrainte  porr  noue tous  que de voir
d'e temps b autre  la  responsabilit6  de nos actes  devant lrgur6pe  en-
tiEre  se concr6tiser  dans l-a cl6lib6ration  d.e  parlenrontaires  des pays
drEurope, Et  la  valeur  politique  et  morale de cette  pratique  nrest
pas rddulte,  mais bj.en p1ut6t  eegneEfdor  p*r  le:.f&it  regd0n&l  ces--.*.  .
derniereinols  avqQ unnldouleur  e,oorue que  tous  les  rurop6ens  ne  puis-
sent  y  participer  d'ans Ia  personne  d.e  repr6sentants  qufils  ont  libre-
ment 61ug.
Ivia  tAche est  aujourdrhui  extrbmenent facilit6e  par  I'excellent
rapportpr6sent6parM.KAPTEY}Isur1'activit6d.e1|Assemb16epar1e_
mentaire  europdenne, 11 brosse  en partioulier  pour..les nenbres d.e
lrAssembl6e consultative  du conseil  d.e  I'Europe  re  large  tableau  n6ces-
saj're non seulement sur  Lractivit6  de notre  institutlon  parlernen-
tairee  mats aussi  svx  toute  la  vie  d.e  nos Ccnurunarltds.
Porr  na part,  je  ne voudraj.s  pas proc6d.er h une revue  d.e  carac-
tbre  descriptif  de lt6volution  r6eente  d.e  notre  Crnrnunautd,  maie
plutOt  tenter  de d6gager ou de permettre  un  jugement  sur  ce  qul  e  6t6
r6a1is6.  l'e noment actuel  est  particulibrenent  propice  i  une telIe
synthbse  et  b une telle  6valuation.
A i-a fin  d'e cette  annde,  1a Conmunaut6  dconomique europ6enne  "
aura  quatre  anndes drexi.ste&cgr  0e terue  a une valeur  politique  et
Juridique  puisque  1a  fin  de ces'quatre  ann6es constitue  le  terme rlor-
mar de la  Bremibre  6tape  pr6vue  par  le  fraitd  pour  ra  mise  en place  :
d'e 1a Ccnnunaut6.  fI  est  donc particulibrement  opportun  d.e se d.emand.er
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depuis  quatre  ann6es,  nais'gui  est  le: couronnenent  d.tefforts  d6ploy6s
d'epuis plus  de <lix ans a atteint  les  r6sultats  atten<lus,  si.  elle  irr-
tifio  les  espoirs  p1ac6s eu elle  pour le  bien  d.es  Etats  nembress .pour
celui  d'e lrEurope  et  du nonde en g6nt5ra1. 11 convient  tout  o""ti*UA- '
rement  cLe  se  poser  une  telle  question  a,u  n,lmont ori plusieure  Etats
europ6ene ont  nanifest6  Itintention  d.tentrer  dans Ia  Communaut6  en
qualit6  de membres  d.e  plein  exercice  avec tous  les  droits  et  toutes
les  obligations  irnpliqu6e.  ,
A lrappul  d'e oet  examen, je  voudrais  ne  r6f6rer  aussj. souvent  que
possible  aux  dnonciatioris  contenues  dans  Ie  pr6anbule  du  Trait6.  Nous
y  trouvons  rassembl6s  en quelques  phrases  tous  les  grands  objectifs
qui  ont  aninr6 16s Etats  menbres lors  ile la  cr6ation  d.e  la:Corununaut6.
I
Examinons cLtabord.  ce clue la  Comnunaut6  rLoit  6tre  pour  1es Etats
qui  en font  partie.
1'  Nous voyons  apparattre  dans Ie  pr6ambul-e  une prenibre  notion  :
1'6l1nination  des obstacles  aux 6changes  dconomj.ques.  11 sraglt  Id  d.e
lrunion  douanidre  et  cles autres  mesures cor:pl6nentaires  d.estin6es i
pernettre  }a  l1bre  circulatlon  des personnes,  des services  et  d.es aa.-
pitaux.  11 s'agit  donc en son;:re  d.e  cr6ez.des  conditions  analogues b
celles  d'run rnarchd intdrleur  :  libre  6change des produits  et  libre
circulation  cles facteurs  d.e  production,  ce que lron  appelle  la  rmobi-
1it6  d.es facteursil  o
Conme  vous 1e savez,  les  r&glcs  pr6cises  inscrites  dans 1e Trai-
t6  en ce qui  concerne  l-a suppression  d.es d.roits  de douane et  des con-
tingents  ont  6t6  appliclu6es ;  bien  pluse  Ia  d6cision  dtaccdl6ration
sf est  traduite  par  1'application  d.e  certaines  d.ispositions  avant  la
d'ate pr6vue  par  le  calend"rier  inscrit  cLans  le  Trait6.  A la  fin  cLe  :-.96:.,
crest-&-dire  'i  la  fin  d.e  la  premibre  6tapo,  les  r6ductions  tarifaires
auront  atteint  Qo 7, et,  si  Ies  gouvernenents  approuvent  la  seconcle
partie  du plan  d"'acc6l6ration,  erles  attelndront  n6ne 50 ri,  A la  fin
de la  m6me  annde les  restrlctlons  quantiter,tivag  aux dchanges de pro-
duits  industrlels  entre  les  Etats  nenbres  d.evront avolr  entlbrenent
d'ispam,  cte'nt-i-d.ire  clutune libdratlon  totale  d.evra avoir  6t6  r6a-  ::
Lis6e'  Enfln  le  prer,rier  rapprochenent  des  tarifs  nationaux  vers  le
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d'ouanlbrg-qui  d.evait  Lui  aussi  interverrir  5  Ia  fin  d.e 1a  premibre  6ta- '
per  a ddje  6t6  effectu6  au d.6but  de tpdI.
''
A:lr6tons-nousuninstantpourconsid'6rercesfaitslQuinous
sont  devenus familiers,  et  leur  signification.  Avant l,entrJe  en vi; 
:'-
Sueur du Traitdr  Ia  suppression  d.es  d.roits  cLe  il.ouane  et  l'dlimlnation
totale  cles feetrictj.ons  quantitatives  apparaissaient  encore a'bu"1r- 
'  ', 
,'
ooup -  surtout  aprbs  les  efforts  infructueux  poursuivls  dans drautres
enceintes,  -  conme  polltiquetnent  inposslbles  et  dcononiquement  dange-
rQrxr  Et  cependant  oette  union  d.ouanibre,  qui  constitue  1a base d.e
toute  nOtre  oeuvre et  ltexpression  1a plus  d.irectenent  visible  de notre
politigue  d''int6gration  doonomique est  d.6ji  en partie  une r6e1it6  et
nous gomnes  nt6me  en avance sur  notre  calend.rier"  La  d.dcision  d.racc616-
ration  est  I'e  t6moignage de la  volont6  d.es  Etats  neurbres d.c rdaliser
intdgralement  ltunj-on  d.ouanibre g aussi  a-t-e1le  contribu6  i  renforcer
la  coniiance  dans la  r6alisation  in6luctable  du narch6  commun,
3,.  Quels  sont  les  r6sultats  6conomiques de cette  lib6ration  prog?es-
sive  des dchanges intra-communautaires  ?  0ette  question  aussj.  trouve
une  raison  d.fdtre  cLane  le  pr6ambule  clu Trait6.  Il  ind.ique  en effet.que
1es Etats  menbres se  sont  donn6 conne objectif  A,  long  terne  le  progrbs
6conomique et  socia]  et  ltam6lioration  constante  d.es  oonclitions  d.e  vie
et  ciremploi  d.es peuplos.  Sien  s0r,  noue ne  pouvons pas nous atteld.re,
apr6s  une pi'riod.e  aussi  courte,  i  voir  se nrat6rialiser  dans toute  leur
anpleur  les  effets  esconptds  ;  cltun autre  cdt6,  Rous d.evons  faire  Ia
part  d'e la  conjoncture  particulibrement  favorable  que noe  pays  ont
heureueenrent connue  d.epuis  p).i.r,sieurs ann6es.  Ndanmoins nous  pouvons
constater  ce qui  suit  3
Alors  gue lracoroissenent  annuel  noyen  d.es $changes entre  les
territolres  qui  constitr:ent  Ia  Conmunaut6  6tait  avant  sa  cr6ation
dtenviron  Il  fo, ce taux  d.faccroissenent  annuel  est  pass6 h, ZZ {o, crest-
i.-d'ire  1e d.ouble' Cette  progression  ne srest  pas nanibestde  seulenent
dans 1es 6changes ontre  les  Etats  nembres,  r.rais aussi  A,  lt6gard  des
Stats  tiers.  Alorg  quc beaucoup craignaient  que lt6tablissernent  d.e 1a
Connunaut6 nrait  un  effet  ddfavorable  pour  les  Etats  tierse  J-es inpor-
tations  en provenance  de ces  pays  ont  pr6cis6ment  augrnent6 clepuis Ia
cr6ation  cr.e  la  Conr:runaut6.  Le  taux  d.raccroj.ssenent annuel  qui  sr61e-  -:,
:
vait  A I  f,  avant  1958r  est  pass6 A 10 /,"
,  a  rf  ,  a,-4-
I'fais trlar c1elb  les  6changes d.e  produits,  les  6l6ments  i, retenir
sont  les  suivants  :
-  Les investissenents  ont  consicldrablement progress6.  Leur  accroisse-
ment annqel  moyeh est  pass6 cle B a  10 f  depuis  Ia  crtiation  c1e  Ia
Cornmunautd.  f1  a atteint  Lr  //,  en 1!60  et  les  inrj.ications  relativee  i
1-p61  perurettent dresp6rer  que oe taux  sera encore d6pass6. Je men-
tionne  ausgi  et1  passant  ltaugnentation  notable  d.os  investissements
6trangers.
-  La procluction  industrielle  stest  .fortement acorue dans la  Comrmrnautd.
-  Les  prix  b  Ia  consonnation  cl6notent une plus  grand.e stabilit6.
-  Les entreprises  se sont  vu amen6es  i. prend.re cles  nesures  clrad.aptation
d-e  toutes  sortes.  Lran6lioration  d.6  1a gualit6.des  proauits  incl-us-
triels  a  6t6  arnorc6e' Ltinterp6n6tratj-on  d.es  six  6conomies  nationales
srest  amplifi6e  i  ltextr6ne,  grice  aux Llaisong  d,e  tout  genre enrre
entreprises  et  A f  intensification  de la  coopdration  au travers  d.es
fronti  bre  s  .
Comne  ie  1'ai  c16jh  clit,  il  serait  pr6tentieux  d'attribuer  aux nesures
douani6res  de Ia  Corutunau-t6  le  mdrite  exclusif  cle cette  6volution  fa-
vorable.  Idaig il  est  hors  de cLoute  que la  cr6atlon  c1e  la  Communaut6
t::ouve d6iA  sa l6gitimation  clans  les  progrtss 6conomiques  accomplis  et
pour  lesquels  elle  a  6t6  un puissant  stimulant"
3"  Car 1a Communautd  ntest  pas seulement une union  d.ouanibre ;  e1le
est  bien  plus  que cela  :  e1lt, est  une uninn  6conortrique.  De nouveau Ie
prdambule d'u  Traitd  reconnait  que 1rrt6li4rination  d.es  obstacles  exis-
tants  appello  une'action  concert6e  en vue d.e  garantir  1a stabilit6  clans
1'expansion,  1'6quilibre  clans  l-es 6chan6es et  la  loyaut6  dans la  con-
currencer',  cette  formure  ind.ique les  cbjectifs  d.e  ce que le  Traitd
cl6signe ensuite  sous le  terme rtpolitique  connune ou rapproohement des
politiquestt,  et  e1le  'ontre  aussi  que cette  politique  cnwnurle  est  le
eontrepartie  in6vitable  cle  lr6lirnination  des obstacles  i  1a libre:
circuLation  des biensl  des personnes et  cles  capita.ux.  0n se sou-
viendra  A cet  6ga:r:d.  clrune criticlue  parfois  entenclue selon  1aqu.elle
]e  Trait6  serait  tr.np compliclrrd et  aurait  pu  6tre  limitd  pra-






ent:re'd'es Etats  pratiquant  d"es  politiques  6cononiques  et  mon6taires
rond'amentalement  diff6rentes,  la  simple  dliminatton  des obstaoles
aux'.:6chq,ngesrisqueraitd''6t*.eSan.gcesseremisedncause'siho;:,:
irrdalisablei  Pour  que 1e march6 oonnirln  se  d6veloppe  plelnement,  lI
faut  que les  Etats  nembres repprochent  leurs  pblitiqrro,  .a*u  *.
mesure telle  qutlls  nraient  plus  b,.  recourir  entre  eux au protecticn-
nisme pour .oonpenser les  effets  d.e  conditicns  d.e  concurrence  dispa-
rates  et  drautres  dlstorsions  artlficielles.
lorsqu'it  est  aujourd'hul  question de politique  comnune,  crest
en g6n6ra1  la  p:litique  agricole  commune  qui  vlont  constamment Hr  lfeg-
prlt  en prenier  lieu.  Cette  questlon  est  sur  touteg  les  lbvres  et  b
juste  titre.  11 sragit  li,  vous le  savez,  d,une question  vltale  pour
la  Cormunautd.
11 a 6t6  ciit  a plusieurs  reprises  au cours  d.es  derniers.nois  que
la  Conununaut6  serait  en retard  dans lr6laboration  de oette  politlque
agricole,  Maj-s  dans un dcmalne dtune telle  complexit6  et  drune  te1le
ampleurp  lD  faut  que le  temps fasse  son oouvre.  Aprbs  d.e  longues
ddltb6rations  avec les  gouvernen:ents,  les  ad.rlj-nistratinns  e.b  Ies  rni-
lieux  int6ress6s,  le  commissi"rn  a,  avec ses propcsitions,  6tabli  une
basevaLable pour  les  ddclsions  d.u  conseil,  que nous esp6rons pro-
chalnes.  I1  sfagit,  da4s 1e cadre  drune concepticn  g6n6ra1e d.e  la  pcli-
tique  agricclle  commune.r  de propositions  ccncrbtes  pcur  un certain
nombre de prod.uits  agricoles  i.mpcrtante.  Lrorientation  g6n6ra1e d.e  ces
propositions  peut  6trc  d6gag6e en quelques mots  r  e1les  cloivent pcr-
mettrenlr6liminatlon  des obstar-'ies aux dchanges par  f  institutlon  rlror-
ganioations  europeiennes d.es  rnarch6s.
Dans d.tautres  cLomaines  impcrtants,  des progrds  substantiels  ont
6t6  rdalis6s  ve?s Ir6labnratiotr  d'une  politlque  ccmnluno  ou on vue d'un
rapprrchement  ces polltiques  nationales,  Je mentionne en particulier
le  tlonralnc  d'e la  concurrellco,  ce1ui  des transpo:ts  et  celul  de la  poli-
tique  commeroial-e' Le Condb6 mondtaire  prrivu  par  le  Trait6  fonctj-rnne
avec une gt'altd'e  efficacitd.  Un C.mltd  c1e  pclitique  conjonc.bur-el1e a
6t6  cr66.  Ces crganisrnes et  les  contacts  rdguliers  qurentr.etiepnent  1a
Conrmlsslrn et  ses  services  avec  1ns gouvernements et  les  admj.nistratlans
nationales  lelmettent  d.e  confrontcr  1es poinrts d.e  vue,  d.r6tud.ier 1bs
problbmee  ct  d.e  d.dgager des soluticns  cofi*uoesr
Ainsir  nolns  de quatre  ans aprAs  Ltontrde  en vi6iueur  du Trait6.1-6-
grdce au m6canisme  institutlonnel  qui  a, 6td  mis  en place,  un  grand pas
en avant  a 6td  fait  dans l-e sens c1u::approchement.des  politiclues  na;
tionalesr  m6ne  p1us,  d-ans  certains  domarines,  vors  ltad.option  cltune
politique  connlune,  Si  lron  considbre,conbien Ies  trad.itions  et  ]es
habitud.es  de penser  nationaLes  sont  tenaces  et  profond6r-ront enracin6es,
on peut  estirner que ce r6su1ta.t est  d6ja  trbs  satisfa_isant.
4.  Je viens  d.e  rrcnbiotiner  1es r.:ieanisr,les  institutionnels,  Ils  col.r.s-
tituent  une cLes  caract6risticlues  fond.ar:ental.es:  ti.e  la  Connunaut6" La
r6alisation  clu narchd  connun ne  -qaurait  proc6der  cte ltapplicatlon  d.e
quelques  r&g1es  simplcs,  dont  1'action  se;raj-t pratiquer:ent  autcnetique.
Pour rnettre  'en oeuvre  ce que le  prdanbulc  du Trait6  appelle  une action
corinluner  crest*d-cl.ire  pour  r6aliser  une v6ritable  int6gration  des mar-
ch6s et  des  6cononies  d.es  Etats  iienbres I  i1  a  fallu  r-ru  contraire  d.es
lnstitutions,  d.ont les  pouvoirs  se d.rffdrcncient  d.es  pouvoirs  que
d.6tiennent 1es autoritds  nationales.  Ce nfest  qu'ainsi  que la  Conmu-
naut6  peut  agi'r  et  cL6cid.er  d.ans  des d.onaines qui  sont  retir6s  d  la
conlpdtence exclusive  c1e  chaque Etat  ;  e1le  peut  r:lCIne  d.6cid.er contre
]a  volont6  d-run  E'tat nenbrer  pour autant  bien  entendu qutil  sragisse
drun  d-or;taine  d.ans 1ec1ue1  cclui-ci  1ui  a  reconnu  ce d.roit  d.e d.6cision"
Crest  1i. une garantie  quant Fi l.a certitud.e  que le  Trait6  sera  effec-
tlvcnent  applic1u6.
Certesl  rlolls tous  qui  oeuvrons  au  sein  des  institutions  d.e  la
Cor.rr-runaut6,  rlous sonnes conscients  .Jes inperfections  d.u  systbrrt€ &g
sein  duquel  nous nous  trouvons.  Ces inperfections  tiennent  essentj.el-
leuent  i. 1'6tat  de transition  que reprdsente  notre  Ccrr.rune,.ut6  i  car
au  deli  d.es  Etats  nationau:r,  la  Ccr:nunaut6  ntest  pas encore un  Etat
en el1e-rnOme.
Ndarrnoins, telle  qu'elle  est,  elle  a  fonctionn6  et  fonctionne
d'epuis bient6t  quatre  ann6esr  rivec cles 16sultats  pra.tiques  incontesta-
b1es.  11 serai';  fastidieux  cLc.  passer  en revue  Itaction  cle chacune des
instituti.ons.  Meis  qu'il  me soit  permis de rendre  ici  homnage  au
travail  d'e notre  Asseiirbl6e Parlenentairr:  Europdenne et  de l11i redire
qurelle  eat  notre  inspiration  er.b  notre  soutj.cn.
5,  Les  4ispositions  ;rd.optdes pour: assuler.  ler rdalisatj.on  i-m6ver-
sible  du Trait6,  I'erlgageitent  pris  par  les  Etats  r.renbres  d-e  prertiquer
une politique  connune, Ie  oaractbre  du ndcanisnre institutionnel,  tout
,../...,'i,  . 
'  "portde. 
lonrment  furaglner, au regard d.tautres tentativeslrnfructueuses,
'.,,'  .  que les  diffi.cult6s  soulevdos  p'jrr  une telle  entreprise,  les:sacr:ifi."  l
ces & ooneettlr  par  les  Etats  :ncnbres, alent  pu 6tre  surnont$s  par  i
une sirnple conjonction  cles intdr6ts  connerciaux  ou 6conomiques. Bisn
sdr,  1e Trait6  d-oit  procurer  i  chaque Etat  i.renbre sur  1e plan  6c,o-
nomique d.es  avantages  qui  d.6passent 1es  sacriJ'ices  d  congentir.  Maj.s
pour bousouler  les  structures,  poursuivre  cette  trr6volution  paclfiqrre,,,
il  fallait  une volontd  dtunion  politiclue.  Le Traii6  de Rorie  nra  ctonc
r:cgionai.;
i1  n'est  d.onc  pas seulomont la  reconnaissance d.tune  interd.6pendance
d'es  nations  europ6ennes,  limit6e  ,au dcmatne 6cononique,  chaque nation
restant  Bour le  surplus  entibrement  nattresse  d.e  son d.estin.  l,e
pr6ar:rbu1eduTrait6indic1uec1airementqueca1ui-ciestd.egtina.]a.￿
poser  les  t'fon<iernents  d.rune  union  scurs  ocsse plus  6bloiter.  Cornnent
pouffait-il  d.'ailleurs  en 6tre  autrei.rent ? Si  1'on  r6fl6chit  A,  ce
que recouvre  aujourd'hui  la, nction  d.e  politiclure  f s6nonnique,  A,  son
emprLse  sur  l-'exi.stence mat6rLelle  de chacun et  d  ce que signifie  par
consrSquerrt  lf  ltrt6gration  r5conor-iiqre  eru  plein  sens du terne;  on  est  .
oond.uiti,reconnaitrequ'i1n'estpasrl.'1nt6gration6concniquequi.
.n!entraineetn|1mp11quen6rcebprior1unece::taineneSured.'int6-
gra'ticn  prus  1arge,  d'intdgratic:r  politique  prdcis6nrent,  Dans un
mond'e  of  1es  Pr￿oblbmes d:coner.tlques  ne  so  d"istinguent  plus  vraiment  :
u-- --- -  s'**^
d'es  problbmes politique  s  r  1  tacceptation  d.e  1  tint6gration  6conomique
ne peut  plus  se  concevoj-r sans que solt  acceptrle  on mGne  tegpo  au
noins  1.a  perspective  drune forue  de sol.id.arit6  plus  6treite  entre  ,,
1es Etats  participants.
Ces inrplicatiohs  nlus  p::ofoncles d.e la  Connunaut6, nous avons
connrenc6  A les  constater  au  sein  d.e  nos  six  pays.  Ia.ns les  nilieux
d.irigeants  et  clans de larges  couches rj.e  lo  populatlon,  la  nrlse en  ,'  t,.
oeuvre  du Trait6  a  enbralnr5 unc  prise  ile conscience  plus  rLirecte  d.e
j: la  solidar{td  entre  nos lltatri,  d'une  solidaritd  qui  nrest  plus  seule;,,.-...
.ment0conomique'rra1squis|6tend.i1'ensenb1ed.esint6r0tsd.enos
p.rtsr  ces'd.6veloppements  ont  regu une confirnation  officietle
/
i. 
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6clatante  dans Ia  t'Ddclaration  'ionrnunort  ad.op'trie  en juillet  i  Bonn
por  les  chefs  d.tritat  et  d-e  €icuver.nemont  des  six  pays.  ccux-ci  ont
d6cid6,  selon  l.ee ternos  m6nes  de leur  ddclarationl  de ,,4arrrr,  -":'  :
forrne A,  Ia  volont6  drutrion politique  ddj5, impllcite  dans lcs  Trait6s
qul  ont  institu6  los  Comn:unaut6s  europ6ennesr'; une forme  nstatutairen
eot  prdvue i. cet  e:ffet.  En outre,  -. ct  je  tiens  pr6cio6ment i. re
souligner  ici  -  i1s  ont  d6cld6,  en vue cLe  pcursuivre  I'oeuvre  d6ja
entrep::ise  d.ans  les  conmunaut6s eu::op6eunes, d.e  faj-re  rnettre  a.
lf dtude les  divere  poJ.uts d.e  1a r6solution  de lrAs€iemb16e  parlemen-
taire  europ6ennc.  cLu  2)  juLn  1g61  .  Je  n'ai  pas besoin  d.e  rappeler  icl
La toneur  de ces propositions  sigtrificatlvesrfondamentales.  trjlles
vont  toutes  dans le  s€ins que la  Comnu:raut6  des Six  a  cCnstanment
observd depuls 1es clix ans c1ure1le  existc.
Tels  apparaissent  doncl  dans une image non f1att6e,  1ee
prcniel's  rrlsull*ts  obtertus sur  1e plan  interne  d.e  la  Comrnunaut6
depu:is le  ddbut  de  ig51.  Je reg rdsume en qrelques  mcts  :
-  une tranche  importantc  du tLiisr,rmement  riouanier  et  cr,ntingentaire  -
bir:nt6t  la  nroj-ti6 -  est  rdalisde;
-  Ia  Conimunaut6  a  contribu6  au maintien  d.e  1a conjoncture,  h  lrex-
pansiorr et  au  clynarnisme  des  6cunumi-es  rles Etats  membroo;
-  1e rapprochement  d.es  politiques  €con..,mic1ues  est  entrepris,  des
me.eures  importantes  de politicluorJ  ccmmune.  ont  6t6  pr6par6ss  et
poumon'b 6tre  blentbt  ddolci,6es;
-  le  mdcanisme  institutionnel  grest  e,ffir$6  et  fonctionne  dans
1  rensemble do rnalnibrc  effie&ce i
-  la  Canmunaut6 suscite  dans ri.e  1ar61cs  couches une neilrc.ure
conscienccr dc la  soliaarit6  entre  les  Etats  nembres et  constitue




llournons-nous &.  pr6sent
B,r'ec  Ie  nond.e  qui  lrentoure.
verer los  rolations  de la  Conrnunaut6
1i  I-:a.cr6ation  de Ia  Comnunaut6  est  incontestablenent  apparue
aux autres  pa,ys du nond.c, et  pas  seuleraent eu Europe,  co*ne un
6v6nement d.e  grand.e si8niflcation.  Itune  riranibr'e g6n6ra1e,  cette
cr6aticn  a  6t6  accueillie  avec  faveur  et  synpathie;  d"ans  de nnnbreux
Paxsr  et  notanment aux Etate-Unis  cltAr,rdriquel le  gouvernenent  et
1r61ite  dirlgeante  ont  blen  eomprJ-s  l.timportanee  d.e  ce nouveau pas
vers  lrunltd  d.e  lrEurope,  et  1a proaes.ee  qur11 repr6sentait  pour  le
matntien  d.e  la  paix  et  la  stabilit6  d.ans  cette  partle  du nond.e, si
souvent d.6chir6e par  des querelles  inteetines.  foutefois,  des
inqui6tudes  se firent  6galement  jour  dans certe.ing  reilieux,  en tcute
bcnne foi  oertalnenent  ,  et  S ce  titre  on nous a  ad.ress6 6galement  d.es
critiques.  0n nous a  accus6s  d.e  vouloir  nous  replier  sur  nous-rn6nese
de vouloir  pratiquer  une politique  autarciquen  tout  au nolng  de
chercher  i  favoriser  1e corlnerce lnterne  de la  Communaut6  sans aucun
6gard' pcur  nos  relations  6cononiques  avec  1e reste  du nond.e. Nous
.  avons  certes  conpris  ces appr'6hensions  I  la  Comrnunaut6  nrest-el1e
pas 1o plus  grcs  inrportateur  d.e  narchandises  du mond.e  entier  ? A une
6poque ceractdris6e  par  une  lnterd6pend.ance dconoroique croissante
entre  tous  les  peuples n et  par  Ie  besoin  d.e  relever  1e niveau  rle vie
des populations  de tant  de r6gions,  une politique  de replienent  de
la  connunaut6 aurait  eans d.oute l-es cons6quences les  plus  sdrieuses.
0r' quelle  a  6t6  en faii,  notre  attitucLe  ?
En premier  lieur  nous nravons  pas nanqu6 cl'exposer  aux autres
pays  la  politiqu.e  que le  Trait6  Iui-mdne  elssigne i  la  Cocrnunaute  &
lr6gard  du nond'e environnant.  Nous avons  rappel6  quc  1e pr6ar:rbu1e du
Traitd  falt  6tat  du d.6sir  des Etats  nenbres  d.e rcontribuer  i  1a
suppr6:ssion progresslve  des  restrictions  aux  6changes internationauxrr,
et  que '1rarticle  110 du Traj,t6  notannent  exprine  6galenent  1a volont6
.,,f  ..,de  iiconlb:ri-braer  conforudr,rent  ,i. I 'intdr6t  connun au  cl-6veloppement
Fna.ruonimlx  dte connerce  mond-ia1r'. Dans non  ptenier  d.i-scours d.evant  .,.
nnasssmhJ-de  parLenentaire  europ6enlle,  le  20 nar$  1958r jravais  en
aons€qllence  ind.iqud  que la  Comnunautd d"oit  s teffcrcer  d'en'brer  d.ans
f,-e c.laacert du nonde  politique  conne un  membre que  cette  6rand.e.
fa'ni-lll-e imtemational.e  ad.opte rl,'ernbl6e.  Car nous  avons  foujours  tenu
.dd5.ss{Fer}-esebjectiorrsquesuscitaientlrcrsintentions,,lnes
ob..jeeti"f.sixlotl'savol1senparticu1ierr6pdt6que1-aCornmunaut6a6t6
c:r66e i}€'&r Srcruettre  ees progrls  cn son sein  et  qu'elle  contribue-
lui'tr  pB.tr  ees Slrogr6s nr6mes,  i  I'int6r0t  g6n6ra1"  Nos actes  ont-ils
aor:rc'hor6  totlt  cela  ?  Je  crois  que nous  nravon,s nas  e, red.outer  1e
jugmenlf  d.'o,bservateurs  impartiaux.
Le  tq,r'if, ext€rieur  eomfilun  est  peut-Gtre  le  principal  6l6rnent
qaai-  d€te:rm-itre  les  relations  comlercie.les  entre  la  C,rmrnunaUt6  et  le
reste  &l  nond.e. Le niveau  de cetarif  est  rtigl6  par  le  Traitti  1ui-
il€se  pc'u.r un"e large  parr  confornt3ment  aux  rbgles  ctu GATT qui  fixent
u-n p1afo.nd,. IL  a  dfi  6tre  fixd  pour  un  certain  nonbre  d.e prod.uits  par
ctes u6geai,aticne  entre  les  Etats  nembres.  Ce 'carif  ntest  pas  encore
enta€  en vi-groreur  ccmrie tele  mais,  nous ltavons  d6je  dit,  un  pxemier
r.aiogrroaheueatt  des  tarifs  nationaux  vers  ce  'ca.rrif comnun i  concuryenee
d.e 3S S  A*  ]-a dj-ffr$rence  entre  les  tarifs  na'fionaux  et  1e  tarif
cosEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEitullr  a  €t:i  effectud  au  d4but  cle  1'ann6e  en  cours.  Ce nouveau  Larif,
ara staJet, duque}  eertains  Etats  ont  cnr  devoir  exprimer  d.es inqui6-
taad.es  nt,est  rru].lenent  consid.6r6  conme inmuabLe, bien  quri1.  ait  6t6
€tarhl-i- dre  marqi.Ere  ldgitinre.  D'abord.  le  Larif  a  6t6  pr6sent6  au  GATT
eih  e f'eab niohjet  des procddnros prdvties dL  I'Accord  g6n6ra1;  11 se
trouve  anassi que  La  conmunaut6 a  fait  tout  ce  qui  6tait  en  son  pou-
vc.ri":r  p)CIrEr  lie.nir  ;rleinenent  conpte  d.es intdrdts  cles pays  tlers  en
.aeaodant  d.es ecncessions  qui  d.ans ll.e nonbreux  cas  vont  bien  au-d.el$
de ce quoel-Le estinait  6tre  tenue  d.e  feire.  Bien  p1us,  Ia  Communaut6
a  aa€alsil:&t  avq.qif,agqq{  }.a, B.roFoe:i"tion  du  g.eqn6tat{rg,.i4q.,;.  r,::.ir..:
Ea€eor des Btats-Unis,  M.  Douglas nrLLON, en vLLe  drunc  n6gociation
,g$ndra.n-e  tendant  E un  abaissement  substantiel  d.es barribres  d.oua-
ni-ba'es. La, Cciuiulrsutd  a n6me sugg6r6ppour  frrciliter  le  d.droulement -
rapi-de  d.e ces  ud,goeiations,  que  1es  pays  palrti.clpants  proc6,den.b  b
rune l€dueti-cnr  l-in"d'aire  d.e 2C f,  ao leurs  tarifs  et  sa,ns attend.re  que
.i
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les.n6gocj-ation$  aient  6t6  nr6me  engag6es, elle  a pr9c6d.6 *,,  prurnicr
:aepr:chementd.estarife.nationaluc'c1ontJev1onsd.epar1er'en8e￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ basant sur un tarif  "irnmun  t'6d.urt d,e  20 /0, Ces at6cisions iilluetretrt  , ,.,:1,,,.'I
conclbtement  lrorientetion  lib6rale  cle  notre politique.  Bien entenau,  .  i'- 
'i concrotement  lrorientetion  1ib6rale  cle  notre politique.  Bien entendur  ' 
,.  .,,,',
Ia  clmmunaut6  srattend. que les  autros  partonaires  r*poituats  d.ansl  1o' 
' ,.,';,ti
commerce  mondial adoptent la  n6rne  attitrJd.e  de manibre  qu'elle  puisse  ,,i:.',,,,t.,.: :.,'
poursuivree11e-Jrn6ned.ansleette.lvore..].l'Iougesp6::bnslen.toutceg.gue￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
les  n6gociations  qui  viennent  d.e  srengager  ,au'gA1g,llru*ort  lr"ooifu";n1.',-.',:':f
of  contribueront  b lrexpansion du comnerce  rnondialr
Ivials  los  mesures  prises  sur 1:  plan  ccmmeroial  ne repr6sentent
pas la  seule  contribution  d.c  la  Clnmunaut6  au renforoement du poten-
tiel  dconomique  du mond.e  libre.  Aprbs la  fin  d.e  ra guerre,  "o  iroro*rrt
t,
ct) lrEurope pansait ses plaiesl  op6rait  sa roconstruction  et  es-
sayait  d'o  rattraper  son rctard.,  les  Etats-Unis  assunaient pratlque-
ment seuls  1a charge qui  consietdit  dtablrd. ir soutenj-r "t;  rrirririu"
t'6conimie oecid.entaley  so.lls  parler  des charges  de la  d6fen"".;;;;;
el  au cours des 1! dernibres ann6es, des prcgrds consid.6rables  ont 6t6
effectlvernant r6arisds,  1es charges  impos6es&.  nis  arnis  droutre-
Atlantique  nront  cess6 d"e  croi.tre. 
i
Un r61e d6cisif  revien*  d.6sormais  iL notre  avi.s & la  CEE.  Alnsi  les
pays ouropdene  n'ont  plus  naintenant  3,  assumer  en lrdre  dispers6 lelr  ,
part  des tCI;ches  toujours  Blis  loirrdes ,qui incomlent aux puissances
d'irigeantes  du monde.  Ira c&nnrunaut6  di-spose  d.run  espace 6con,omique.' , , ,
drur: pctentiel  et  d,e  moyens  assur6ment  ca.pables  de jouer  1n r61e dans
le  grand 6quilibre  dos firces  i  1'6cher1e  mondiare.  0n a parfois
lrimpression  que les  Europ6ens  ne se scnt pas toujours rend.u  compte
eux-mbnes  de la  dinenston rdeIle  d.e  l.rentreprise  qu'ils-  ont mise sur
pied ei; du r61e qu'elle  est appel6o i. jiuer.  liialg au-delb de lrAtlan-
tiquer  on ne steet  pas trompti  sur la  part  qurune  Europe  unie,  forte
et  prospbre, peut prend.re  pour la  cause de la  libertd  clans  le  concurl
des  natious.  :
,,iftir.,1?,  -
Que  lton  me pe:rmette de r6p6ter  ce que jrai  d6c1ar6 r6cep_
ment d'evant lrAssembl6e  Par.l.ementaire Europderule :  rt Iro fonctionne-
nentd.uriouve1ordre6conomiqueoccid.entaIs'appuieend6fj.nitive
sur  lrapparition  en surope dlun  p6re  clui peut  rassembler les  notions
d'e  notr:e  continent  en.une  entitd  qui  pourra, agir  comne  un bloc  lolrro-  ,,
gtsrre'et assuiner e11e-m6me  sa part  de responsabillt6s  d.ans  un  partger-':
shlp  atLantiquerrt  Les voies  de oe partnerohip  sont  d6ja  trac6ea, 
-
puisque  i-es Etats*Ulrl.e  ont  accept6  dtentrer  dans ]a  nouvelle  0rgani*
sation  do doop6ra'tio* et  de d6veloppenent 6cononique (ocnn).  Nous
stlnl]l€s  certains  que 1a collaboration  qui  sf rnstaurera  au  sein  de cet
urganisme renrlra  encoro plus  6troits  les  liens  entre  nos amie dr0utre-
Atlantlciue  et  1es pays europ6ens.
2'  Avant  de conclure  par  un  examen  cle la  situation  europ6enne,
je  rroudrais ajouter  un mot concernant  I'int6r6t  que la  Communautd
porte  &,  lr6panouissenent  des pays en voi-e de d6veloppement,
Cet int6rdt  est  lui  aussi  affirm6  de manibre trbs  explici  ie
dans le  prdambule du Trait6,  cfi il  est  d.it  que les  Etats  membreg
I' entendent  cnnfirmer  la  solidarrt6  qui. lie  lr,Europe  et  1es pays
'tl'outre-mer  et  d6sirent  assurer  1e d6veroppeme'nt  de leur  prosp6rlt6,
Bonfcrtadl06nt aux  plriidtFEti  aFi lalcharte  d.eil NotidnsRuntres.rr  ces  bqusi-:
tifs  sont  rdalis6s  par  un  oyst6me drassociation  entre  la  Communaut6
et  les  territoires  afficains  qui  d6pendaient d.run  Etat  nernbre  au
momont  de la  ratiflcation  du trait6.  Il  nry  a pas lieu  de proc6der
ici  A'  un examen  d6ta.i11d de la  mise en oellvre de la  politlque  drssso-
ciation.  J,a'raleur  de celle-ci  est  attes'b6e suffisamrnent i, mon sens
par  ]e  falt  que pratiquement  toue  les  temitoires  qui  6taient  associ6s
au moment  de  la  ratificr"tion  du Trait6  ont  dernand6,  clepuis leur  acoes-
sion  b  ltind.dpend.ance, 1a poursuite  d.e  cette  association.  ce voeu
rencontre  1e  souhait  cle la  Communautd.  Celie-ci  examine actuellennent
le  contenu drune deuxibme convention  drassociation  qui  rlolt  entre:r,en
vigueur  A,  1'expiration  de la  premibre  convention,  crest-a,-dire  au
premier  Ja^nvier 1963.
,,.f-,,,,&lais la  cbnununaut6  siint6rosse  aussi  d.e  rnanibre actlve  aux
;:... 





a,utrgs pays en voie  de d6vel-olpement. EJ-le,se sq rend  "omptel:'6u.r6re
o:9ns: rnsid.6rqbLe;  quf  e. tle  peut  jcuer  rld,ns'co  d.onraine.sn  raison  de,,sa posi-
tron  d.e ptus  grand. impor 1d.;  rmportatcur.  cle  nlatibres  prernibres  Au mgnde. C  rcst
' 
Lle  a 
tpar.ticipd  r  :'  '
,  .,POUrquOl 
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;  Assrbtance Group:et  coirtinuera  ,i,iapporter  la  concours lc  plusl large:




Co-nsid6rons abintenani,J-a  p'o.s;i-ti,on  de  la  Cornnrunautd  Oans.  le
coniexte  eurcp6en.  :  .,  '  :
,  ,  L,a cr6ation  de Ia  Cnrnrnr:naut6  a  suscit6  dans les  pays  europ6ens
qui  nlen  faisaient  pas partie  des rdactions  gdndrarement semblables 
'' 
.
b,  celles  que'  jrai  rappeldes  ir  y  a quelclues  inotants,  mals avoc une
intensltd  encore plus  marciu6e  car  iI  s'agit  de pays directernent voi- 
"i  i
sins  cLe  1a Conmunaut6  et  qui  na.turellernent  srestiment  plus  d.{reete- 
:
nent  affect6s.  Non eeulement  on a. sor:pgilnn6  l-a Communaut6  d.e tenclances
autarciquesouprotecti￿onnistes,lnaisencoreon1uiareproch6d.e￿￿￿￿￿￿￿￿￿
susciter  qre  'rdiecriminr+tlontte  de cr6e.r une d:Lvision  en Europer  da ,  '  ,,,
renforcer  les  diffdrences  sxj-stant  eni;re co quton est  convenu d.rappe-
ler  la  grande et  la  petite  Europe
Je ne  tiens  certes  pas ir revenir  aujourclthui  Fur ces discus-
sions  anciennes,  au  sujert d.osquerles jrai  d.railleurs  eu d.iverses
'acoasions de nrexprimer  d.evant  cebte Haute Asgemblde  dang 1e paso6,
. ' Nous'avons toujour.s fort  blerr compris les  pr6oocupations  de nos  oi-:
sins  et  anis  europ<iens.  Alors  que,  de no'hre cOb6, nous avons entrepris
d'e rnettre  sur  pied  une v6ritab-l,e  intdgra'bion  6conomique et  de jetor  1es
fond.emernts  dtune union  politique  d.e  plus  en plus  6troite,  nous avons
conpris  que certains  payer  voisj-ns  nt6'baient  pas  encore  i  mGrne  ou en
mesure clrassumer  les  m0nes  engagements  eh de prendre  1a nrGme  voie,  ,.
Nous avons donc aussi  oompris clutils  se soient  efforc6s  d.e  susciter
des sytbmes qui  leur  permettent  de b6n6ficier  des avantages de la
suppression  rles obsta'cles  atlx 6chanu+8,  tou.t  en restant  en ciehors
drune entreprise  d,ont  les  objectifs'Ieur  paraissaient  a1ler  trop
'.-
Igrn.,lorsQue  je  dis  eue,  11s1rg:av.r;ns-oqmp:::i.s  1e;;s'conolugions  tir6es  d6',' ..,'l
'.  ::  ;  -  ..::-::  :'.  ,'t, 
',
,oette  rnanlbre d.e:  voirr,  je  ,Ie.veruv dr.idelnrnent  p.as,,clire qUe.nous::  Ies'  ..', 
-i 
.
aJ{ons'  toutes  &ppr,ouv6e-a',c  b,  ehcqre,..moins  ,que  noust'iee,'aJrons,..,consiai:rdei14- ':  :
cdtnme  plopres  i  6tre  retenues  par  nous aussi.  Notro  vision  du A6ve-
j::,,.
'..''dtassoni*tiotr:qtre  gelui;ca  ouvre  aux autres  pay$ <1e  ltggrope.  Aujourd.i
huir  Pris  de quatre  ann6es aprbs  ltentrde  en vigueur  <lu  Trait6,  nous
avons la  joie  d'e constater  que 1es gouvernernepts tle plusleurs  pays
quropdQns  5e s-ont rapproch6s cle  nos vues et  qufils  viennent,clren
rlonner une d6nonstration  concpbte  en d"emand.ant  A. la  comm,rrrorrtd  d.renvi-
sager leur  adh6sion
Urbus  att'endez  srlrernent que la  Conmission rle Ia  Crnmunaut6
Ebonomrque  Europ6enne ne  manque  pas,  i  cette  oocasj-on, cle se prononcer
'sur  lt6v6nement  Ie  plus  important  qui  se soit  prod.uit  dans les  rel-d-
tions  entre  Ia  communautd  et  le  reste  d.u  mondel i  savoir  la  d.emantle
pr6sentde  par  pluoieurs  Etats  europ6ense 1e Danemark, lrrrlande  et
surtdut  Ia  Gran<l^e-Bretagnee  en vue  drouvrj.r  des n6gociations  sur  une ::..  :
acl.hdsion,
Je  pense que lron  me corirprendra  si  je  oommence  par  d6olarer  i
ce propos qtte 1  r€tat  de la  proo6dure ne permet pas encore d.e  se pronon-
cor  sur'la  questioll.  Je ne songe pas J.i,'A d.", pr6occupations  tactiques
en pr'ivision  des ndgociations  imminentes  entre  la  Communautd  et  "".r*
qui  veul-ent  y  adhdrer.  Je  veux  plutdt  parler  du fait  que la  communaut6
elle-meme ntest  pas encoxe au terme de Ia  procddure  rle ddlib6ration
n€me  pour  ce qui  nrest  que des premibres  questions  d.e  proc6clure; on
sait  que Ie  Conseil  de ministres  de Ia  communaut6  dri ci6libbrera  pour
loppement:  poi.itiqu..",t,6qonomique  en Fhrope et  dans le  rnon6.e  noug ul  .
lciuiours,:,oln"*rs 
a,  concture  que  Ib,  r6alisation  syst6matique  ae ra 
' 
.  ,'
Crmmunaut6  6tait  absolument ,inrlispensable  pour  mettre  lrEurope  d  la  ,  .'
meisure,<l'e  son  temps.  Arrr"r. urrorr"-oor*" tou;our.s  inslst6  "o"  "u*  "r;Jt  - 
'  :  .
.Que  oontl*n*,  le,pr6ambule  de notre'rrar,t6,  appel .aux,autr*"  n*--  u*'ii.
de lrEurope  d  s,fassocier A.  notre  effort.  Nous avons d.onc  toujours  *i"'
ltaocent  sur  la  poiit:;qub  de la  {porte  ouvertelly  qui  se-t1.:6gqge  di::bi.-  r
tenent  Ou tgxte. du"Trait6r,'*1-  sur  ]es  possibilit6s  clra6h6stoi,oo 
t  j  ,
':4La nrernibre fois  la  semaine prochaine.  I1  ne peut  6tre  ti.ans  mes inten-
tilons dranticiper  en quoi que ce soit'sur  ces-d-6lib6rations.  par  cons6-
quent,  tout  ce que je  puis  clire  pour  Itinstant  aura ndcessair"*urrtlur,  :
caractbre  plutOt  hypoth6tique.  11 pourrait  stagir  tout  au plus  d.,61;- 
'
.:lnents''d:lun.avis,maisnon..del!av'ls]ui-m8nre.,..￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
Abstractlon faite  de toutes ces 16serves  motiv6es
..durler:  Je.  voud.rais cependant  comrnunicluer  en premier rieu  d
I Assenb16'b'  pgur qutolle  en prenne acte o'u  qou'la  commission '':.'
nautd  Econonrique  Europ6'enne  a rendu public.  Le comrmniqu6
pub11,d.Ie.1/.B/1961aJateneursuivante|:
':  i': ::
par  1a pio"e;'
cette  l{?gt"  ,.,,
cle la'l Cnfnmu-,
qutelle  a 
'.,
: fr La  Comm:ission  de la  Communaut6  Economique Duropdenne a  prjs  oonnais*
Eiaf,lce  avec un  trb's  g:"and intdrdt  et  une vive  satisfaotion  Oe 1a cl6cla- 
:
":*Oo_1.*:tt-i  par  ilt. le  Premier  ministre  MacMILtAII  au  sujet  rl.e  1'ad.h6-
sion  de la  Grantle-Bretagne il  la  Communaut6  Economique Elrop6enne.  Elle
la  consj-dbre comme  un  tournant  dans Ia  politique  europdenne  dtaprbs-
gUefre  I
Slle  y  voit  une nouvelle  cons6cration  ci-e  la  valeur  6oonomique  et
politique  de I'o6uvre  d.tint6gratlon  europdenne entraprise  clepuis 1950.
Elle  se r6jouit  particulibrement  d.es  expresslons  si  heureuses d.e  la .
d6claration  britannique  selon  lesquelles  re  Trait6  de Rorne  a un  impor-
tant  objectif  politique  qui  consiste  i, promouvoir ltunitd  et  la  sta-
bilit6  en Europe,  facteurs  essentiels  tLans  la  lutte  pour  la  1ibert6  et
1-  .-  --  I  t Ie  progrds  a  travers  le  tnond.eo
n'l'lo 'Ie nt6connait pas p3-us  que le  Gouvernement  britannique  lram-
p1-eur  et  la  clifficult6  des n66iociations  qui  vont  srouvrirr  Elle  a proc6d6
.depuis de nombreux  mois E lt6tud^e des problbmes qui  se posent  en cas
tttadir6sion pour  la  Gr:ande;Sretagne  et  ses <livers associ6s  cLru:re  part,
pour  la  Crmrnunaut6  cltautne part"  El1e  est  rdsolue  ir,  apporter  son plein
concours i  la  solution  po-<itive  d.e  c'es problbmes,  afin  de contribuer
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politique  de 1tE\irope,  et  par  li  m6me  au resserrement  des riens
monde1ibresur1egdeux-l.ivesde1lAt1antiquu,,..,'.1.,..,.
,,1  .  .  Sur le  fondl  ie  nf auraL  rien  clrautre  &.  ajoute"  quOr,i'a  cons-  i' ''
tatat:i-on que les  rlernandes  drad.h6sion consbituent  de loinilli6rr6n*nrent
tr-e  plus  important  dans 1a brdve:existence  r1e  Ia  Comurunautd.tEllu*'sont"
le  tdmoi€nage  le  plllrs  irnpresoftrrnna^rtt  de  la  reconnalsgance  g6n6ra1e, 
'  .
de Ia  justesso,  d'e  la  vitalit6  et  des perspeativesi d'e  cette  oeuvre.,
fious pouvons affirmer  avec satisfaction  que Ia  0onmunaut6  srest  :  ';,  t,
affirm6e.  Elle  egt  r6oompens6e  rj.e  la  t6nacit6  syss  laquelle  el1e  & 
1
poursuivisav<jie.Etpour1aGran<l.e.Bretagne,1em6err,nisnemisen
branle  peut  marguer un  tournant  dans ses rappnrts  avec le  contlnent
europ6en,
Mais  je  voud-rais enoore ajouter  quelclues  motg sur  les  n6gocia* 
',''  ;:
tlons  Qui nous attendent.  Ne  croyez pas 1e noins  rlu mond.e  que i""*rn;- 
':' '
en rnoindre ostime  Les autres  Etats  d.6sireux c1tEr.d.h6rer  si  je  me borne,,d:a
en rroccurrence  a. pa}ier  du cas britannique  sur  lequel  -  ne r6t-au  qrru
par  souci  clr6conomiser les  forces  -  ilous devron,  *u  uuout concen;r";
p1usnettementnosefJ.ortssanspoura,ut.antpordret1evue1esautres
crls'  De n6mer vous contpren<lTer'  que je  ne mtaventure pas dls  aujourdrhui  ,, t'ti,
d.ansIedoma1nec1esquesticlnsquiseposentenrapport-"-";;;;;;;-
pays dt,EuroPe, notannment  les  neutres.  ctest  naturellement  & eux quril 
'  ',',.
appartient  tout  clrabortl cLe  rldfinir  leur  politique,  en tirant  leurs
conclusions des prdnisses nouvr.:l1es'. .'.'..,-
.:
L'ad.h6siond.lungranrlp&ysaya:atdeserttachesetdesob1iga-
'l  1^  ,--  *-  . tionsA1tdche11ed.unronr1eco]1￿llile1aGrand.e-Breta6ryresou1dve,nature11e-
ment un grancl  nombre rLe  cluestions,  ri.e  questions  aussi  graves,  6tent  :  '.,
c1onn6  lrimportance  cles  irrt6r6ts  en jen,  que complexes  soug lrangle  de 
t',
la  rnultiplicit6  et  <le  1'lnabriczrtion cles  616rnents  en cause. Je ne puis
citer  ici  que les  plus  import;:rntse san$ ntarr8ter  dde main.tenant aux
d  6  tai l,"r 3
..; ....,:]
59
,  , ::  ,. ,r.:,;l -  la  question  d.tun fu.bur tarif  extdrieur  commun?  .ri
,:  ' -  Ies  problbmes  qui  dgcoulent  d.es ::elations  lrad.itionnelres  $e'la  _-,,,,',r,.i;:1
Grande-Bretagne  avec  res  pays  du  commorrro*n.trn, 
"  . 
' 
,',, . 
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-  los  questions  qllun  dl.argiseenent  c1e  .La  Conrnunautd  sou*bve pour  ses
institutions,
La premlbre  impression  qul  natt  cle  cet'be liste  -  incomplbte,
je  Ie  rdp&ter  -  est  que c'6tait  rdagir  bien  hdtivement  que de c6cler
6ccasionnellement  & f  irnpatience  on iniputant  Er,  ule  r.rnrJrn11 arbi-
traire  les  hdsitatlons  et  les  ti-outr*g  cles  iromnes  responsableg
d'Angloterre.  Irtdnum6ratlon  reflbte  les  donndes  objectives,  0n peut
la  retrouver  dans  le  remarquable  d6bat  qui  a  eu  lieullpe  2  et  3 aotrt
i  Ia  Chambre  des  Conmunes.  El1e  reseort  cles analyses  parfois  6xoel-
lentee  qulen  ont  donnd los  principaux  journaux  et  revues  anglalse
sans parler  rles controverses  politiques  notannent  clans les  or€ianes
d'u Canrnonwealth  britannique.  Snfin,  les  616nents  esscntiels  en son{
repris  d.ans  la  demand.e  dn gouverncrnent britannique  ellc*m6me.
11 va  de soi  quc pour abord.er'.  ces difflcultds  il  faut  en tout
pre+nier lieu  que Ie  gouvcrnement britannique  concr6tise  J-es questions.
ce nrest  pao 1&,  una exigence  tactiquer  eui  vise  &,  impouer au cebd,idat
b, 1'adh6eion  tout  1r,'  poid.s cle Ia  ,tchat$e d.e la  requ6ter';  conmo
tact'ique  ce pourrait  6tre  plutbt  risclu6  et,  en rcgard. des facteurs
Qulr  sans avol'r  d.irectement  part  d, la  ddlib6ration,  jouent  n6enmoins
un rhlee  aboutir  5 uno liste  lirnita'bivor  d.tnrdre tou.b  aussi  tacti.qUe,
Per*t-6tre  cela  d.r6cou1e-t-i1  clu fait  que cc  A. quoi  les  nouveaux  membres
ddsirent  adh6rer,  crest  une Communaut6  ci6j&,  constitu6e.  Il'bomba  sous
Ie  sens que les  rnembres  d.c  vieille  date  ga::deront lrinrpr:ossinn  qureu
moment  oti ils  ont  eonclu.J.e trait6  de Rome  ils  se trruvaient  p1ac6s
devant  les  mGmes  probldmes  que tout  nourrel aclhdlent  ou d.evant ctes
problbmes analogues of  qutilo  pr6suneront  qu_e  les  m6mes  rdponses
seront  i  nouveau pertinentos;  h celur  qui  le  conteste  cltcxposer sa
thbse.
'  Seule 1a n6gociation  r6v61erar jusqurd  quel  point  cette  attente
est  fondde. Des optimistes  pensent'dds aujourdthui  que lradh6sion
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les  h6sitantse  1es attentistee,  ree incr6dulesr  eue le  processus d.rin-
t6gration  dcononique est  une r6alit6  et s  d6veloppera  indluctablement
et  irr6versiblement"  En un mot,  cette  politique  a 6vei116 confiance
et  certi  tud.e  .
Ces constatations  valent  non eulement  pour 1e pass6e raais aussi
pour  lfavenir.  Une oeuvre,  une politique  qui  ont  donn6 d,es  r6su1tat, 
'''
positifs  d.oivent  0tre  poursulvies  avec une d6te::mination  inchang6e.
Notre  CulmmunautG  ntest  pao une construction  statiquey  mais un  processus.
son rythne  est  d6ternin6  en premier  lleu  par  ree  normes d.u  Trait6,  En
outree  res  lmp6ratifs  du bon sens dconomique, mais aussi  les  exigences
pressantes  que Ia  politique  nous lmpose ont  une incidence  sur  Ia  ca-
dence d'u progrbs.  un  te1  prJoessus  ne  peut  pas  6tre  enray6.  lri  res
obligatlons  que Ie  Trait6  nous impose, nj- 1es int6r6ts  politiques  et
6conomiques  qui  sont  en jeu  ne 1e pernottent.  Je erois  gue f,on  ne
peut  se mdprendre sur  cette  d.onn6e  ainsi  6nonc6e, pour  1e  succas de ce
que nous avons  6difi6  et  c1e  ce Fr  quoi  nos  arnls voudront  d.emain  parti-
ciper,  nous  d.evons  continuer  notre  ohenln  sans nous aruater"  Eux auesi.
comprend'ront certainement  que J.a Cornrnunaut6  entend rester  fidble  b  ce
qutelle  a 6t6  Jusqurici,  fidblo  aussi  ii ltirnaga qu'elle  leur  a donn6e
d'rel}e-mbrne.  En entanant  rapid.ement les  ntigociations  & venir,  i1s
rapprochent  la  clate b  laqucllc  i1s  poumont  bdn6ficicr  des avantages
d'e Ia  comutunautd  et  d.e 1a perspective  grandiose  qurelle  ouvre  i  tous
nos peuples.
:'